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This study is a descriptive quantitative study which examines text superstructure 
patterns of opinion articles written in Arabic by native Arabic-speakers. It addresses three 
questions: 1) What is/are the rhetorical superstructure pattern(s) of Arabic argumentative texts 
represented in newspaper political/social opinion articles? And what are the frequencies of 
these patterns? 2) Where, in these opinion articles, do Arab writers prefer to introduce their 
"general thesis"? And 3) What are the argument constructions and forms used by Arab writers 
within opinion articles?  
By utilizing an adapted Problem-Solution analysis pattern to answer the study’s 
questions, the text superstructure of 26 opinion newspaper articles on political/social topics 
selected from the national Egyptian daily newspaper “Al-Ahram” were analyzed. The results of 
the analysis show that there are two common superstructure patterns frequently used by Arab 
writers (namely; (situation)-problem-solution-conclusion and (situation)-problem-conclusion). 
Furthermore, the analysis shows that there is a preference to introduce the "general thesis" of 
the article in the initial position. The results also show various argument constructions and 
forms used within the articles. The research identifies more precisely the argumentative text 
superstructure choices that are distinctive and seem natural to Arabic speakers. The research 
results indicate some general as well as classroom pedagogical implications for teaching Arabic 
reading and writing to AFL students. The discussion of the limitations of the study brings about 







Writing is a communicative way in which the writer and the reader interact. It is a 
process that occurs within a particular language community where the context, situation and the 
reader need to be considered. The aim of writing varies along with each writer’s perspective. It 
may be for shaping the readers’ impression, providing information, conveying feelings or 
emotions, entertaining or exchanging views. Accordingly, writers choose the appropriate form 
of writing to develop their topics with coherence to render a written text effective. 
In the past two decades, there has been increased interest in the study of writing, in general, and 
second language learner writing difficulties, in particular, and there have been many advances 
made in text analytical procedures as well. In 1966, the applied linguist Robert Kaplan 
investigated writing difficulties of learners of English as a second language (ESL). He analyzed 
600 English essays written by ESL learners with diverse mother tongue language backgrounds. 
He found that the essays sounded “strange” to English native speakers, even though relatively 
free of grammatical and lexical mistakes. He extended his analysis beyond the sentence level 
and examined paragraph development strategies across cultures. Kaplan discovered that this 
“strangeness” can be attributed to the dissimilarities in “paragraph order and structure” across 
cultures (Kaplan, 1988, p. 227). He, then, claimed that there is a close relationship between 
language rhetorical conventions and culture. Consequently, he initiated the theory of 
"contrastive rhetoric" which maintains that each language has its own unique rhetorical 
conventions that are culturally particular and that are distinctively different from other 
languages (Connor, 1996). In his research, Kaplan depicted paragraph organizational patterns 
of five languages. For example, he described the English language rhetorical pattern as 
“linear”, Semitic as “zigzagging” and Oriental as “spiral or circular”.  
Within this view, Vähäpassi (1988) pointed out that only by following the rhetorical 
conventions of their own culture, can individuals write eloquently and persuasively. In this 
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way, language culture imposes certain expectations on the writers in order to be effective 
(Connor, 1996). This demonstrates that rhetoric discourse is influenced by the literary and 
cultural heritage of the language society. If this is the case, it would seem reasonable to expect 
distinctive differences of rhetoric conventions among distant cultures and societies of different 
languages. In a contrastive study by Mauranen (1993), it was shown that different rhetorical 
patterns manifested in second language (L2) writings by native writers of different languages 
are determined by their own cultural preferences.  
This also seems true not only between different languages but also among different 
discourse disciplines within a single language (Leki, 1991). It is evident that the explicit and 
implicit writing conventions of certain professions, e.g. journalism, and those of academic 
disciplines, e.g. literature, affect the rhetorical patterns of text organization of each discipline. 
An academic article in a scientific discipline, for instance, has certain rhetorical structural 
organizational properties that are apparently different from an opinion article in a newspaper or 
an artistic article in a public magazine. These properties, however, are determined by the 
history of the language rhetorical structural conventions in each discipline (Purves, 1988). 
Since writing and reading are two faces of one coin, differences of cultural rhetorical 
conventions among languages will also affect L2 reading processes. Therefore, when 
miscommunication occurs, in reading or writing L2 texts by non-native speakers, it can partly 
be attributed to a lack of knowledge of the second language's written rhetorical patterns or to 
the difference in cultural background. Because readers' expectations are culturally different, 
writers – to be effective – need to be aware of what arrangements of evidence in a text are 
likely to appeal to the readers.  
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Statement of the Problem: 
Based on their home languages and cultures' writing norms, students of Arabic as a 
Foreign Language (AFL) demonstrate diverse approaches to convey their ideas logically and 
persuasively in argumentative writings. This is due to the fact that cultural preferences and 
language structural patterns play a role in the rhetorical choices students make when they write 
argumentative essays. As Hatim (1991) indicated, when communication breakdowns occur, 
they may directly result from rhetorical ineptitude. The problem is that students come to learn 
Arabic as a foreign language with or without previous knowledge of or acquaintance with its 
discourse schemata. To communicate effectively, it is not sufficient to use proper vocabulary or 
correct syntax. Students should become familiar not only with the linguistic forms of Arabic 
but also with Arabic discourse patterns and conventions. They eventually need to be exposed to 
Arabic cultural aspects as reflected in the language, its familiar genres and its various favored 
rhetorical patterns (Thompson, 2001). The point is that what may be valued and favored in one 
culture may be disvalued or totally ignored in another.  
AFL learners reach a level of proficiency that demands their acquisition of Arab writers' 
conventions for advanced reading comprehension and better developing the presentation of 
their ideas. They have to know how to identify and develop their discourse topic in terms of the 
structure of the target language rhetorical discourse (Kaplan, 1987). Hence, to achieve 
particular effective communicative goals either in reading or writing Arabic language texts, 
AFL learners need more language cultural awareness to explore the ways in which Arabic 
language is deployed. According to Bliss (2001), to persuade the reader of a point of view 
and/or the ideas to be conveyed depends on how logically the writer structured the information 
sets through the traditionally expected form of idea arrangement of the target language reader. 
Thus, practical teaching of Arabic rhetorical structural strategies for patterning argumentative 
written texts can help AFL learners developing their Arabic reading comprehension process as 
well as their Arabic argumentative essay writings.  
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Grabe and Kaplan (1989) indicated that "learners are, in principle, capable of learning 
writing conventions and strategies of various types" (p. 264). They can be acculturated to as 
well as master the second language conventions provided that they have been "explicitly" 
taught about the writing conventions of L2 (Smith, 2005, p. 80). Shen (1989) suggested that 
cultural issues as well as "different cultural connotations need to be explicitly taught by writing 
instructors to assist students" (p. 466). This is expected to help learners be more aware of how 
to utilize the cultural writing conventions of a certain language with the "assumptions" that are 
familiar to the native speakers (Smith, 2005, p. 82). Thus, a first step towards teaching a second 
language's writing conventions is to specify what the rhetorical writing structure patterns 
preferred within a particular discipline are and then to draw on those patterns to enhance 
students' efforts when reading an authentic L2 text and/or making specific L2 writing choices.  
Hence, in this study a rhetorical analysis of written texts is conducted for the description 
of the organizational superstructure patterns used by Arab writers in professional situations. 
This will eventually lead to a more comprehensive view of the cultural particulars of Modern 
Standard Arabic (MSA) in one set of its professional practical uses. It draws attention generally 
to the rhetorical features in one genre, their relative frequency of their appearance in written 
texts and how they are organized within the text.  The study focuses on the analysis of the text 
superstructure features of a specific variant of Arabic journalist discourse, i.e. newspaper 
political/social opinion articles. The rationale for this study is that there has been relatively 
little research on the role of the text superstructure in writing (Connor, 1996). In addition, it 
contributes to strengthening the AFL learner’s grasp of the language cultural aspects as well as 
increasing his/her sensitivity towards structure of the argumentative type of Arabic writing as a 
whole. Furthermore, it will give a chance for the AFL students to compare the characteristics of 
Arabic argumentative texts with their own language equivalent to sharpen their sense of what 
precisely the structural features of an Arabic argumentative text are that make it distinctive. It 
12 
 
fits within the broader framework of intercultural communication and the need for adequate 
understanding of not only the context of situation but also the context of culture. 
The Purpose of the Study: 
This study explores the cultural-specific superstructure patterns of MSA written 
argumentative texts. It focuses only on one argumentative text variant which is newspaper 
opinion articles. Connor (1996) pointed out that the role of text superstructure affects both 
reading and writing processes. Accordingly, this study aims at helping AFL learners better 
understand Arabic authentic argumentative texts and produce better Arabic-like 
argumentative/opinion essays. In order to fulfill this purpose, this research will analyze a body 
of opinion articles that have been brought from authentic Arabic corpus to detect their 
culturally-based rhetorical features. It identifies more precisely what it is about the 
argumentative text superstructure choices that are distinctive and seem natural to the speakers 
of Arabic. The study analyzes 26 newspaper political/social opinion articles by utilizing an 
adaptation of Tirkkenon-Condit’s (1985) Problem-Solution pattern analysis. Also, it identifies 
the placement of the “general thesis” within each article.  
Research Questions: 
As mentioned above, the rhetorical features of a language are affected by its cultural 
writing preferences (Panetta, 2001). In order to know what rhetorical decisions concerning 
choosing text superstructure Arab writers of the selected articles in this research make when 
writing argumentative texts, this study addresses the following three questions: 
1. What is/are the rhetorical superstructure pattern(s) of Arabic argumentative texts as 
reflected by newspaper political/social opinion articles? And what are the frequencies of 
these patterns? 
2. Where, in the opinion articles, do Arab writers prefer to introduce their "general thesis" 
as defined by Hatim (1997)?  
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3. What are the argument constructions and forms used by Arab writers within the opinion 
articles? 
Definitions of Research Terms and Constructs  
Definition of Rhetoric: 
Rhetoric was defined by Aristotle (1991) as the choice of the available and appropriate 
discourse means in order to achieve a certain effect on audience. For a broader definition of 
rhetoric, Hotel-Burkhart (2000) described it as the eminent and preferred cultural linguistic 
conventional practices and principles which are connected with the societal and interpersonal 
communications. In the light of Kaplan's (1966) theory, Purves (1988) defined rhetoric as the 
choice of linguistic as well as language unique cultural structural aspects of written discourse 
favored to influence the audience. Arab rhetoricians defined Arabic rhetoric as "the 
compatibility of a given eloquent discourse, which can be a single lexical item, a proposition, 
or a text of any length, with its context and it is attributed to cognition and to elegant discourse" 
(Abdul-Raof, 2006, p. 16). Hatim (1990) pointed to a definition for the new rhetoric provided 
by Qudama b. Ja'far, in his book Naqd al-Nathr (Criticism of Prose), as the ability of expression 
of what goes in the orator's mind and heart in an eloquent speech elegantly and economically. 
This research adopts Hatim's definition of rhetoric as "the production of utterances which relay 
intended meanings through choice of the most effective systematically ordered and 
linguistically eloquent forms of expression" (p. 48/49) 
Definition of Argumentation: 
In the third Hijrah century, Qudama ibn Ja'far (d. 337/958), an Arabic literary critic, in 
his book Naqd al-Nathr 'Criticism of Prose', provided a description of argumentation as a type 
of discourse which provides propositions for those engaged in an argument in order to come to 
an agreement of viewpoints among them. Argumentation is bound up with some features like 
face-saving, politeness and sociolinguistic phenomena (Hatim, 1990). From Kaplan’s (1987) 
point of view, conviction is the principle objective of argumentation, but written argument 
14 
 
differs from oral argument in the structures and vocabularies it uses. Classical rhetorical 
education identified written argumentation as a text type in which the arguer/writer analyzes a 
given situation or phenomenon, makes distinctions or relations between propositions, and 
presents a viewpoint that advocates or condemns a certain stance towards this situation or 
phenomenon (Purves, 1988). Argumentation and argumentative writing have been generally 
defined by many modern scholars as a reasoned discourse type in which evidence is presented 
in a logically persuasive order to induce the audience towards a particular conclusion (Struever 
1992). In Conner’s (1996) view, "argumentation in general focused exclusively on the rational, 
logical appeal and emphasized instruction in deductive and inductive reasoning" (p. 31/32) and 
she described "an argument as making a point and winning over an audience through a 
coherent, convincing presentation" (p. 6). Since this study is only concerned with the analysis 
of one variant of argumentation, i.e. newspaper opinion articles, the term "argumentation'', in 
this context, refers to a form of written discourse that has been used by the writers to express 
their opinion(s)/stance(s) which advocates or condemns a specific issue(s)/situation(s) (Purves 
1988, Struever 1992, and Connor 1996). 
Definition of Persuasive/Through-Argumentative Vs Counter-Argumentative Texts:  
Argumentative texts have been classified by Hatim (1989a, 1989b, 1990, 1991, and 
1997) and Hatim and Mason (1997) into two types which are persuasive/through-argumentative 
and counter-argumentative texts. Persuasive or through-argumentation in Modern Standard 
Arabic (MSA) is the type of writing in which there is no special consideration of the opponent's 
conviction or view regarding a specific standpoint backed or opposed by the writer/arguer. Its 
text structure is initiated by a thesis (i.e. a statement of a point of view) heavily presented to be 
argued through, followed by an extensive substantiation and a conclusion. Hatim pointed out 
that this type of argumentation is most preferred in Arabic; yet, counter-argumentation can not 
be considered alien in Arabic rhetoric.  
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Counter-argumentation, as defined by Hottel-Burkhart (2000), is “the attempt to refute 
opposing arguments by thorough counterarguments through ordering proof and refutations in 
the most persuasive and effective way” (p. 99). Its text structure, as presented by Hatim (1989a, 
1989b, 1991 and 1997), Hatim and Mason (1990) and Jabr (2001), follows the sequence of a 
thesis citing the position/view of an opponent followed by an opposition or refutation of the 
thesis, substantiation of the rebuttal and a conclusion. As long as this study is not mainly 
concerned with the difference in argumentation types, and carries out its analysis on an 
argumentative text form that is newspaper opinion articles where both types of persuasive or 
through-argumentative and counter-argumentative texts can be evident, the difference between 
the two types of argumentation will not be considered within the analysis. However, there will 
be an indication in the discussion part of which argumentative text type each article is 
associated with.  
Definition of Opinion Article: 
According to Werlich's (1976) classification of text types that is based on rhetorical 
properties, opinion articles are considered to be one variant form of argumentative text type. 
Van Dijk (1998) described articles in the press that are generally expected to express opinions 
called Opinion Articles. Newsom and Wollert (1988) indicated that opinion articles provide 
judgments on the morality of an action, event or controversial issue of public importance. The 
definition of an opinion article in this research is the article that is used by the writers to 
express their beliefs or judgments, i.e. opinions, about somebody or something. According to 
van Dijk, beliefs and judgments are evaluative in nature which overlaps them with facts. Thus, 
he provided a distinction between fact and opinion based on the grounds or criteria of judgment 
and/or belief. When the belief is merely a cultural norm or value then it is an opinion. However, 
when the judgment and/or belief is "a socially shared criterion of truth (e.g. observation, 
reliable communication, valid inference, scholarly research, etc.), or other knowledge based on 
such criterion, then the belief/judgment is factual (true or false)"(p.30). However, some 
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opinions, he added, may be a combination of both, factual statements and evaluative beliefs. He 
also explained that opinions can be negative or positive about "Our" actions or "Their" actions 
and they can be opinions about other opinions "meta-opinions" (p. 59). Thus, the definition of 
an opinion article in this research is "the text in which the writers, implicitly or explicitly, 
express their negative evaluative beliefs/judgments (i.e. opinions) of events, situations, issues 
or other opinions through the use of a series of logical persuasive reasons deductively or 
inductively in an attempt to convince the audience to adhere to their stance". 
General Thesis: 
The thesis statement is the core of the argument. It is defined as a point of view of the 
writer which s/he supports and explains to convince the reader of his/her specific position on a 
topic. A thesis may consist of two related statements connected with a subordinated 
conjunction (such as through, although, because, since). A thesis is not a topic or theme. A 
topic is more or less equivalent with what we simply understand by an issue, a subject, a field, 
a body of knowledge, or a situation (SLAC, 2003). A theme is "what the discourse is about, 
globally speaking" (van Dijk, 1988, p. 30). According to Tirkkenon-Condit and Lieflander-
Koistinen (1989), the term "thesis summary" is defined as “a sentence or a complex of 
sentences in which the opinion or position, i.e. thesis argued for in the article, is expressed at a 
"general level". A thesis summarizes expressions of opinion elsewhere in the article. There are 
two requirements to be fulfilled for an item to qualify as a thesis summary: (1) it must 
constitute a thesis (i.e. not a fact), and (2) it must summarize the theses expressed in the article" 
(p. 175, italics is mine).  According to Hatim and Mason (1990), a thesis in argumentative texts 
is divided into two types: "general thesis" and "specific thesis". A general thesis is the 
statement that sets the scene for the entire argument. It mostly appears in the first part of an 
article. On the other hand, a specific thesis is the one that specifies the details of what the writer 
actually wants to argue for. In this study, Hatim and Mason's definition of the "general thesis" 
will be adhered to in order to identify it in each article. It is the point of view or the stance 
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adopted by the arguer (i.e. the writer) towards an issue or a situation which s/he defends 
throughout the article with presentation of evidence to convince the reader to take or approach 
the same writer's stance or view. 
Definition of Global Structure / Superstructure: 
Global structure of a text can refer to the concept of the (w)holistic structure. It refers to 
its overall structure i.e. the form of the message. Thus, the parts of the discourse (words, 
sentences and larger chunks) are organized and linked in a global schema to assign the global 
meanings of the discourse. The schematic global structure pertains to the global "form" of the 
discourse, which we can theoretically refer to as "superstructure". Without the function of 
superstructures in texts, we would have a large number of unconnected and unrelated 
information units that would make it difficult to fully understand the text. Superstructures have 
been defined as the conventional schemata which provide a global "form" for the "content" of a 
text. They are forms that may be filled with different meanings. Argumentation conventional 
superstructures, for example, consist of hierarchical sequences of categories like "premises" 
and "conclusion" (van Dijk, 1988, p. 51). The beginning, the middle and the end are the three 
main superstructure elements of texts widely known as the Western Aristotelian model. 
Nevertheless, text superstructure patterns vary according to the wide range of genres that exists 
in a language to the extent to allow each to have a distinct form (Halliday & Hassan 1989). In 
the context of this study, text superstructure pattern will refer to the overall structure (i.e. the 
main constituents) of the articles. It identifies the organization of the larger connected parts or 
chunks of the article according to Tirkkenon-Condit's (1985) Problem-Solution pattern. 
The Study Plan: 
This study has five main chapters as follows. This introductory chapter (i.e. Chapter 
One) includes an introduction to the purpose of the study and its questions and definitions of 
the study's terms and constructs. Chapter Two takes up the previous research studies in a 
literature review aimed at presenting previous similar studies in rhetoric discourse and 
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establishing a territory to indicate the significance of the research question(s). Chapter Three 
presents the context of the study, the study's design, data collection, description of the Problem-
Solution pattern analysis and the adaptation of the pattern to be used in the study and 
procedures of the analysis with reference to punctuation and paragraphing systems in Arabic. 
Chapter Four includes the results of the analysis, and discussion of the findings. General 
pedagogical implications, classroom implications, the limitations of the study, questions for 





This literature review is directed toward reviewing contrastive rhetoric studies on 
written discourse analysis with a special focus on argumentative texts. It aims at showing the 
general relevant research studies on written discourse analysis. It is a step toward indicating the 
gap in the previous research on describing authentic Arabic texts to identify aspects of Arabic 
text superstructure. Moreover, it demonstrates the application of the methodology of 
argumentative text superstructure analysis in different studies, which will be utilized in the 
present study. Furthermore, it establishes a basis of the major features of Arabic texts in general 
as well as highlights the features of Arabic argumentative articles.  
The following literature review is divided essentially into four main parts. The first part 
presents studies examining the validity of Kaplan's theory on "contrastive rhetoric". The second 
part presents studies exploring texts written by native speakers to determine first language (L1) 
culture-specific features. The third part includes the studies and textbooks which examined 
Arabic texts in an attempt to give a general overview of some characteristics pertinent to 
Arabic rhetorical discourse structure. The fourth part introduces studies on argumentative texts 
and Problem-Solution analysis method.  
Studies on Analysis of the Rhetorical Superstructure Patterns of Written Texts to 
Validate Kaplan's Hypothesis: 
Ever since Robert Kaplan’s (1966) pioneering study on cross-cultural rhetoric was 
published, a continuous flow of studies has followed to test the validity of Kaplan's hypothesis 
that non-native writers have different rhetorical conventions and strategies of writing from 
those of native writers. Ostler's (1987) study attempted to answer the question of why English 
expository writings of Arab students, though almost free of English grammatical errors, still 
sounded “foreign” to native English speakers. In addition, it sought to answer why the writings 
of those students can distinctively be identified by experienced ESL teachers as written by Arab 
writers. The study examined the hypothesis that the classical Arabic rhetorical patterns, closely 
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connected with Arabic culture, differ from those of modern English. Utilizing two quantitative 
measures, i.e. Discourse Bloc and T-unit, the study compared between ten English paragraphs 
randomly chosen from authentic English books and twenty-two English expository essays 
written by Saudi Arabian ESL students. The results of the study showed that the organizational 
patterns of the essays written by ESL Arab learners deviated from those of English authentic 
texts. English essays written by Arab students, in contradiction to authentic English paragraphs, 
demonstrated frequent use of "a super-ordinate, universal statement and ended with a type of 
formulaic or proverbial statement" (Connor, 1996, p. 34). Ostler concluded that development of 
ideas in written expository texts culturally differs from one language to another and that 
students with different cultural backgrounds maintain their L1 cultural preferences in their SL 
writings. 
If writing strategies transfer across languages, presumably ESL students might then 
employ strategies learned for specific L1 writing contexts to their L2 writing. In her study, 
Kachru (1989) sought to find out whether English texts written by Indian students conform to 
the norms of Indian writing conventions or not. Kachru analyzed 50 English argumentative 
essays written by Hindi English bilingual college students in India. She utilized the interactive 
text analysis method (situation, problem, solution and evaluation) through using a computer 
program. This program searches for keywords which indicate the stage of topic development 
and the writer's stance towards the topic. It was found that 10 essays showed "linear" English 
discourse structure (introduction, discussion of problem and solution to the problem) while 
twenty-one essays conformed to "spiral" Indian discourse norm. This "spiral" structure is 
characterized by "a high tolerance of non-linearity, digression, indirect statement of discourse 
topic and a sharing of responsibility between writers and readers" (p. 4). The remaining 19 
essays showed a mixed structure which was "linear" in its overall structure but "non-linear" in 
its internal paragraph structure. It was drawn from the analyses that 80% of the corpus 
demonstrated "non-linear" interactional sequencing and digression. Thus, Kachru concluded 
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that as English texts written by Indian students had displayed Indian discourse conventions, the 
contrastive rhetoric hypothesis was confirmed. 
It also seems reasonable to assume that different cultures would orient their discourse in 
different ways. For example, Kamel (2000) hypothesized that there is a variation between the 
organization and presentation of evidence in English and Arabic argumentative discourse. In 
her study, 61 college Arab students of English Language and Literature were randomly 
selected. A test was administered to detect their understanding of a medium difficulty authentic 
English argumentative text. The English text was chosen from a book on teaching reading skills 
to L1 English learners. The questions of the test were based on examining the students’ ability 
to detect the argumentative nature/function of the passage, elements of argumentation, 
discourse markers, and elements of local and global coherence.  It also included some questions 
to examine their ability to use inference strategies and to tell fact from opinion. The results of 
the study showed that all students scored very low for the questions on detecting the 
superstructure components. As the questions increased in comprehension difficulty, the total 
percentage of the scores dropped lower. Kamel concluded that the gap in superstructure 
recognition can be attributed to the fact that argumentation depends mainly on its form. In 
addition, students’ second language proficiency was inadequate for comprehension of English 
argumentative texts. Kamel maintained that training on comprehending the global designs or 
superstructures of authentic argumentative texts rather than focusing only on language and 
linguistic proficiency is essential for SL students to handle their language deficiency. 
On the other hand, an anti-contrastive rhetoric position was upheld by Kenkel (1991) in 
his study which showed that Kaplan's hypothesis is not valid and that the organizational 
conventions of discourse do not vary across cultures. Kenkel analyzed twenty lead editorials 
randomly selected from three newspapers written in English. These newspapers were issued in 
America (The New York Times), in India (The Times of India) and in Singapore (Singapore 
Straits Times).  The study utilized a methodology adapted from the work of Ducrot et al. (1980) 
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and Roulet et al (1985) which provides argumentative pragmatic analysis of texts to describe 
the textual relations established by the language user to construct coherent discourse. The 
results of the analysis generally revealed that there was no significant difference between the 
editorials of different cultural backgrounds. It showed that Indian, Singaporean and American 
groups of editorials have general uniformity in their positioning of the principle constituent (i.e. 
main idea) in the text. In respect to generalization-support structure (i.e. direct structure) there 
was a statistically significant difference between the New York and Singaporean texts. Kenkel 
indicated that the results of the study do not support the contrastive rhetoric hypothesis yet 
suggest similarities in styles of paragraph development across cultures. In addition, it was 
suggested that L2 students do not need to develop different learning strategies than do L1 
students when learning L2 rhetorical writing conventions. 
However, Kenkel's study results can be interpreted into what Eggington (1987) called 
the influence of previous English educational background. Eggington examined Korean 
rhetorical written discourse patterns in order to probe the validity of Kaplan’s (1972) 
contention of the relationship between culture and discourse patterns. His research had two 
main purposes. The first purpose, which is of importance here, was to examine 10 examples of 
articles written by native Koreans to depict the salient features of written Korean discourse. 
Some of these examples were taken from Korean text books and the Korean Times newspaper; 
and the others were taken from Korean academic journals. The analysis of the selected Korean 
book-texts and newspaper articles verified Kaplan’s (1972) description of Korean rhetorical 
discourse pattern as "indirect" and "non-linear". On the other hand, the analysis of the articles 
written in Korean academic journals, especially those articles written by Korean scholars who 
earned their academic degrees in English-speaking universities and published in both Korean 
and English, showed an English-like "linear", "general-to-specific" rhetorical structure pattern. 
Eggington attributed this preference of "linear" text structure pattern to the influence of English 
rhetorical patterns on those scholars who seem to be more proficient in English. On the 
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contrary, "Korean scholars, who did not study at English-speaking universities, exhibited the 
particular Korean "non-linear" rhetorical pattern" (p. 158). 
Kenkel's (1991) study results can also be attributed to what Kachru (1988) referred to as 
the influence of British cultural norms during colonial periods. Kachru's study, "Writers in 
Hindi and English", focused on examining the structure of Hindi critic and scientific writings 
by professional Hindi native writers. Kachru pointed out that Hindi expository writing did not 
exist before the British colonization and Hindi oral exposition was influenced by the Sanskrit 
common oral expository norms. The results of the study showed that the British exposition 
pattern was evident in the data analysis. Kachru concluded that this was due to the influence of 
past British colonization of India. 
Studies Examining L1 Cultural Specific Features: 
The results of the above studies indicate that Kaplan's hypothesis is valid as long as L2 
writers have no previous exposure to or insufficient awareness of L2 cultural written 
conventions. They draw the attention to the importance of teaching rhetorical culture-particular 
patterns of different languages to SL learners. Therefore, studies on written discourse analysis, 
with the aim of helping SL/FL learners write more effective L2 texts, have explored diverse 
approaches. This variation in research approaches has made the comparison of the findings 
across analyses more difficult. Some studies have continued to focus on comparing English 
texts written by ESL/EFL learners to texts written by native English speakers to examine L1 
text satructure specific features from different cultures. In her study, Choi (1988a) compared 
the text structure of eleven English argumentative essays written by ESL Korean students and 
argumentative essays written in L1 by native speakers of English and Korean. The study 
utilized the interactive text analysis model in order to determine whether there were common 
features between Korean and English argumentative text structures. It was found that the 
dominant structure of English texts written by native English speakers followed the sequence of 
"claim + justification + conclusion". On the other hand, the Korean essays written by native 
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Korean students exhibited "non-linear" structure. However, English essays written by ESL 
Korean students followed no particular pattern. Choi suggested that ESL Korean students need 
to be trained to use the preferred English argumentative text structure "claim + justification + 
conclusion" in order to produce English argumentative texts which are more comprehensible to 
English native speakers.  
More recently, studies on analysis of written texts in a variety of first languages for 
native speakers have begun to be examined. Researchers have sought to determine cultural 
preferred written structure patterns of discourse in different L1 languages. For this kind of 
analysis, Grabe (1987) indicated that researchers should be aware of the selection of similar 
text types to be examined or compared across cultures. Many studies within this domain 
directed their research towards analyzing L1 texts written in professional settings rather than 
using students' L1 writings. For examining expository texts, Pandharapande's (1982) study 
compared and contrasted written discourse features of English and Marathi. Fifteen examples 
of authentic expository writings in Marathi and English were selected from newspapers and 
modern drama books and were analyzed using Kaplan's (1966) method (i.e. Discourse Bloc). 
The study aimed at distinguishing between English and Marathi's paragraph structure and 
referential strategies in cohesive discourse. The findings of the analyses suggested that the 
Marathi texts showed a "circular" paragraph structure with a number of "digressions", while 
English text differed significantly as it essentially showed a "linear" paragraph structure. In 
contradiction with English paragraph's one self-consistent idea, Marathi's paragraph 
organization permits opposing points of view to be presented in the same paragraph. A Marathi 
paragraph or unit of discourse consists of "a logical hypothesis which is examined by providing 
evidence to support or reject the hypothesis" (p. 130). Pandharapande concluded that socio-
cultural and organizational factors played a vital role in determining the form and function of 




The dominant line of research in this sphere has been to look at discourse in L1 and 
compare it with English or with what English is known to look like. For example, in order to 
determine what is called a 'regional preference' for the logical organization of information, 
Hinds (1990) compared samples of expository writings in four Asian languages (Japanese, 
Korean, Chinese and Thai) to the traditionally known English writing style. He aimed at 
examining the hypothesis that the Asian languages such as Japanese exhibit more inductive (i.e. 
having the thesis statement in the final position) than deductive (i.e. having the thesis statement 
in the initial position) writing style. Six essays written in L1 were analyzed to identify the place 
of the theme statement or the purpose of the article whether initially or finally stated. It was 
generally found that delayed introduction of the purpose of the articles to the final paragraph 
was a common style among those four Asian languages. Hinds indicated that this "inductive" 
style of writing is considered strange for an English-speaking reader who generally expects an 
essay to be organized in a "deductive" style except for certain circumstances.  
With a different focus, Clyne's (1987) study aimed at describing the cultural differences 
in the discourse organizational patterns of professional academic texts. He examined 52 articles 
written by native English and German linguistic and sociological scholars to determine the 
differences in the degree of linearity between texts, the development of arguments and the 
symmetry of text segments. The articles were randomly selected and analyzed by a devised 
"top-down" analysis based on identifying the hierarchy of text, the dynamics, symmetry, and 
uniformity of the text. Clyne found that English speakers preferred a "linear" development of 
text propositions while the German scholars favored "digression". The English texts tended to 
use explicit statements about the organization of the paper, whereas the German texts scattered 
the organizers, if they were used at all. The German texts showed asymmetry of text segments 
and discontinuity in arguments, as a new argument begins before a previous one is fully 
developed. Clyne explained that the differences were the result of different attitudes about the 
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readability of texts among cultures. English writers tried hard to make their texts explicitly 
organized and readable, while German writers emphasized content over form.   
Within the same domain but analyzing argumentative texts, another study by 
Tirkkonen-Condit and Lieflander-Koistinen (1989) was conducted to examine cross-cultural 
differences demonstrated in texts written in professional settings. The study aimed at 
examining the prevailing written argumentative conventions in English and German editorials 
and those in Finnish editorials. The study tested the hypothesis that there is a difference 
between the cultural norms of written argumentative texts in Finnish versus texts written in 
English and German. They analyzed 51 editorials randomly selected from Finnish, English and 
German newspapers (17 editorials from each newspaper). The editorials were compared to 
identify the strength of articulation and placement of the thesis or main argument of the 
editorials. It was found that English and German editorials have thesis statements, while 
Finnish editorials do not have any as they did not argue a point of view, but rather informed. In 
addition, initial placement of the thesis statement in German editorials was evident more often 
than in English. According to Tirkkonen-Condit and Lieflander-Koistinen's interpretation of the 
results, because argumentation is considered as a potentially face-threatening activity, Finnish 
may tend to avoid the expression of the argument statement as a sacrifice to politeness.  
By using another analysis method, Connor's (1988) study compared between the 
American and Japanese argumentative writing cultural conventions in professional settings. 
She analyzed 47 business correspondences (including faxes, reports, and electronic mail) 
between English and Japanese marketing managers during two-year business negotiations. In 
her analyses, Connor utilized Toulmin's model of argument (claim, data and warrants). It was 
found that there were cultural-specific differences between English and Japanese in the 
organization of argumentative policy reports and in the strength of argumentative claims, data, 
and warrants. She indicated that English writers followed a "linear" development of argument 
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while the Japanese preferred a "non-linear" organization of argument and used many hedges 
and indirect requests. 
As far as Arabic article's features are concerned, it would be beneficial to shed-light on 
some aspects that are related to the general characteristics pertaining to the modern standard 
Arabic writing as they were illustrated in research and in text books. 
General Characteristics of Arabic Rhetorical Structure as Shown in Textbooks and 
Studies on Arabic Texts: 
Arabic rhetorical discourse has a number of traditional characteristics such as: the 
utilization of Qur'anic quotations as evidence to substantiate claims and to elevate the 
effectiveness of discourse; the careful selection of language structures such as inversion, 
interrogation, etc. that appeal to the educational status of the audience; the compatibility of an 
appealing introduction that includes some poetic quotations, idioms, cultural proverbs 
accompanied with an eloquent conclusion; and the thoughtful informative production of a well-
established claim that emotionally and ideologically influences the audience by usage of 
repetition, paraphrasing, etc. These conventions are the tools by which the writer effectively 
introduces his/her premises in order to gain the intellectual and psychological confidence of 
his/her Arabic audience (Abdul-Raof, 2006). One of the stylistic characteristics of Arabic 
rhetorical discourse is that it is very rare to find either short Arabic written sentences or a new 
main sentence within a paragraph that is unlinked to its preceding sentence by a coordinator. 
Another stylistic characteristic of Arabic written structure are the proverbial sayings or 
formulas which are "stock in trade" of ancient Arabic oral culture (Ostler, 1987). 
In newspapers, opinion articles have persuasive intent in which the writer evaluates a 
given situation to advocate or oppose a viewpoint(s); hence the writer attempts to influence 
his/her readers’ beliefs, attitudes, or behavior to adhere to his/her stance. To achieve this goal, 
El-Hadidi (1996) provided some important general conditions that should be observed when 
writing an Arabic article. He pointed out that Arabic articles generally follow a certain global 
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structure plan to be effective. This plan is the structural organization of the article's elements. It 
connects the article's propositions in a way that each proposition comes as a result of the 
preceding one and as a prelude for the following one. It consists mainly of three parts: an 
introduction, a review of the topic/issue, i.e. a body, and a conclusion.  
The introduction should be short as possible to give a full space for the review of the 
topic in the body of the article. It includes some brief and topic-relevant facts and information, 
which should be well-accepted and verifiable by the readers. This introduction serves as a 
prelude or an orientation to the topic of the article for the reader. Thus, it is recommended that 
the introduction should be clear and include some impressive stylistic means, such as 
interrogatives, imperatives, etc., that entice the audience into continuing on with the article.  
The body is the review part which includes the main topic or theme of the article. 
Different aspects of the topic/theme of the article are presented in detail in this part. The writer 
deals with the propositions, in the review part, in way that leads to one result or many 
interrelated results of the one main topic/theme. These propositions should be logically and 
hierarchically presented and supported with evidence accompanied with some descriptions or 
quotations aiming at the conclusion which is the resulting fruit of the article. The conclusion of 
the article is direct, unambiguous, influential, decisive, effective, spontaneous and summarizing 
the most important results of the preceding two parts: the introduction and the review. It has to 
be closely connected to the introduction and the body. Once an article has reached its 
conclusion part, the writer should not add one more burst of rhetoric.  
El-Hadidi (1996) also referred to the fact that each writer has his/her own approach in 
dealing with the subject of the article. Some writers may tend to present the subject of the 
article directly without a prelude or an introduction, whereas some other writers prefer to begin 
their articles with an introduction while artistically approaching their subjects in various ways. 
Then, they end their articles with a brief conclusion that focuses on the main point of the article 
to be the last to settle in the mind of the readers. This means that earlier parts in the article 
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merely set the frame of reference for the still to come main goal or point of the whole text, 
namely the writer’s response to what preceded.  
Al-Jubouri (1984), in his study of the role of repetition in Arabic argumentative 
discourse, examined three different Arabic article texts written by Arabic speakers from three 
different Arabic newspapers to explore where and how repetition is realized in these texts. 
Following Koch (1981), Al-Jubouri analyzed the texts on the basis of three levels: 
morphological, lexical and "chunk" levels. Indicating the fact that the data examined in the 
research was inadequate for any reliable generalization, he concluded that Arabic 
argumentative discourse, as exemplified in the texts analyzed, manifested repetition at the three 
levels. He pointed out that in order to attain an influential assertion, the argument elements; a 
situation, an action or an event, were gathered and re-examined from different directions. This 
way brings about an effect of intensifying the reality of the claims; the assertion is made firmer, 
as the argument is developed, with the purpose of achieving persuasion. 
Studies analyzing argumentative texts and the model of analysis used: 
Various models of analyses have been proposed in order to describe different aspects of 
text structure (e.g. Kaplan 1972; Aston 1977; van Dijk 1977; Toulmin 1958; Hoey 1979, 1983; 
de Beaugrande 1980; Tirkkonen-Condit 1985). Studies identifying L1 text superstructure 
features chose to employ a methodology that identifies the larger discourse structure of 
organization, i.e. the movement of text from paragraph to paragraph. In many studies on 
argumentative texts, Tirkkonen-Condit’s (1985) "Problem-Solution" pattern analysis was 
preferred. This pattern consists of “Situation or introduction of problem, Problem development, 
Solution(s) and Evaluation of solution”. In order to answer the question of whether patterns of 
discourse are culture-specific or not, Connor (1987) utilized the problem-solution pattern 
analysis. Connor’s study focused on examining the patterns of a variety of argumentative 
essays written in L1. The study compared 40 samples of essays written by 16-year-old Finnish, 
English, German and American students. Ten essays were selected from each of the four 
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language groups. Students were required to write about an important problem in their 
community or in their youth life and offer solutions. The data were rated holistically. The 
analysis of the essays revealed that the highly ranked essays of each group utilized the 
"Situation - Problem - Solution – Evaluation" structure pattern. It also revealed that the 
sequence "claim + justification + induction" was evident in the "Problem" section of all the 
essays. This structure pattern was also used in English and American low-rated essays, whereas 
it was not utilized in Finnish and German low-rated essays. Connor concluded that though there 
were some cross-cultural variations regarding the utilization of the “typical” argument structure 
pattern of "Situation – Problem – Solution – Evaluation" in Finnish and German low-rated 
essays, it could generally be assumed that the Problem-Solution pattern is one of many 
variables that can be utilized for writing successful argumentations with different language 
cultures.  
In another study, Connor and Lauer (1988) utilized "Problem-Solution" pattern analysis to 
examine the text superstructure of 50 English persuasive essays written by high school students 
from England, New Zealand, and the United States. The goal of the study was to identify 
reliable and valid indicators of writing quality in persuasive compositions. Thus, the 
researchers used native English speakers from different countries to allow testing cross-cultural 
variations while avoiding the influence of first language interference. The results of the analysis 
showed that there was no significant difference among the three groups. In this regard, all 
groups performed poorly as the average score of the papers in each group was quite low, with 
each group showing difficulty with “Evaluation(s)”. Conner and Lauer concluded that cross 
cultural variation might be attributed to differences in school curricula in these three countries 
and that more emphasis on persuasive writing is required. 
In another study, Choi (1988b) claimed that the discourse structure of argumentative 
writings differs from one culture to another. She compared "textual coherence" in 125 English 
and Korean essays written by American and Korean university students. These essays were 
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written by four groups of students. Two groups of the essays were written by native American 
and Korean students in their first language. The other two groups of essays were written in 
English by ESL Korean students in US and EFL Korean students in Korea. By utilizing the 
interactive text analysis model, Choi analyzed the essays to identify the interactional roles of 
the texts. The results of texts' analysis revealed that 57% of the native English speakers 
preferred to use a "claim – justification – conclusion" text structure pattern. This text structure, 
described as "direct pattern, with little digression", includes an explicit proposition in the first 
section and then the proposition is supported in the next section of the text. Besides, 36% of 
American students preferred to use a "problem-solution-conclusion" structure organizational 
pattern which was described as "indirect pattern". On the other hand, the Korean ESL students 
showed no preference of any particular organizational strategy. However, 76% of Korean EFL 
texts and 73% of native Korean texts showed a preference for "problem-solution-conclusion" 
organizational pattern; i.e. "indirect" development strategy. Choi concluded that "indirect" text 
development strategy is the strategy preferred by Korean writers where they prefer to lay out 
the main idea in the last section of the texts. In addition, it was found that unlike the American 
"top-down" writing style, Korean writers prefer to use "bottom-up" global strategy. Choi 
attributed these differences between American and Korean writers to cultural influences. 
By using the same analysis pattern, i.e. Problem-Solution, in investigating an example 
of Arabic approach to the development of an argument, Dudley-Evans and Swales (1980) 
analyzed a sample of an article selected from an Arabic newspaper. This article had been 
translated into English ‘word by word’. It was then paraphrased in a more English journalistic 
style to enable a comparison between the two versions. In order to identify how the same basic 
content was handled in both versions, they applied text analysis model of (Situation – Evidence 
– Exemplification). They commented that text-writers in both languages order the same real 
world events in the article differently. The English version approaches the content following 
the pattern of Situation – Evidence – Exemplification, while the Arabic version was much less 
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coherent with a series of loosely connected unreliable facts. They concluded, as Kaplan did, 
that building up of ideas in parallel constructions is an evident feature of Arabic paragraphs.  
This literature review has been collected to provide an overview of the studies that 
compared text superstructure patterns, focusing on semantic rather than linguistic features, to 
identify cultural-specific rhetorical strategies. Arabic language was one of the languages under 
investigation in some studies (e.g. Dudley-Evans and Swales, 1980; Ostler, 1987 and Kamel, 
2000) which accordingly reveal some properties of Arabic rhetoric style. However, these 
studies based their results on written texts by Arab students who learn English as a second 
language or by analyzing English texts translated from Arabic. Arabic has not been studied as a 
first language by analyzing written texts in Arabic. Although there is a considerable quantity of 
studies on discourse analysis and contrastive rhetoric, scarcity in the applications of text 
superstructure analysis still exists (Connor, 1996). To the best of our knowledge, there are also 
insufficient recent contrastive studies specifically on argumentative text superstructure analysis 
among languages, particularly in Arabic. Moreover, many of the studies on comparing findings 
across analyses help describe argumentative essays written by student writers for school 
purposes. However, new approaches in contrastive rhetoric analysis have been directed to 
examine texts written by native speakers from different cultures often in professional and work 
settings such as Dudley-Evans and Swales 1980, Al-Jubouri 1984, Hinds 1987, Clyne 1987 and 
other studies (Leki, 1991). Consequently, as Vähäpassi (1988) indicated, in order to draw valid 
conclusions as to what the distinctive superstructure features of a language are, written 
compositions by native writers in national contexts should be examined. Thus, it is evident that 
Arabic texts written by Arab writers in specific professional settings should be considered to 
determine the distinctive Arabic text superstructure features. In newspaper articles, the text 
patterning allows premium stylistic variations. Moreover, newspaper opinion articles have not 
yet been studied from the point of view of being data of investigation for determining the 
characteristics of written modern standard Arabic argumentative text superstructure (Khalil, 
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2000). In this view, the present study is projected to participate in filling in the gap in Arabic 
rhetoric discourse analysis. It draws upon the genre analysis to provide the significant text 
superstructure rhetorical pattern(s) of Arabic newspaper political/social opinion articles, in 
particular.  
The study utilizes the Problem-Solution analysis method that was recommended for 
argumentative text analysis by many researchers (e.g. Kummer 1972; Hoey 1983, 2001; Jordan 
1984; Connor and Takala 1984; Tirkkonen-Condit 1985; Swales and Feak 1994; Dudley-Evans 
and Jo St John 1998) and was used in the studies mentioned above on argumentative text 
analysis (e.g. Connor 1987; Connor and Lauer 1988; Choi 1988a, 1988b; Kachru 1989; and 
Dudely-Evans and Swales 1980). 
Following Tirkkonen-Condit and Lieflander-Koistinen's (1989), Hinds' (1990), Hatim's 







The purpose of this research is to identify the superstructure pattern(s) of authentic 
Arabic argumentative texts in so far as to reveal aspects of discourse and the surface 
manifestations of rhetorical conventions. It presents an analysis of selected newspaper opinion 
articles written in Arabic. The study is intended to reveal the superstructure patterns of Arabic 
newspaper opinion articles in order to move learners of Arabic as a foreign language beyond 
the exclusive concern with grammatical accuracy of the sentence, correct morphological 
structures and appropriate lexical choice to master the ability to express their ideas creatively 
and properly in Arabic-like texts. 
This study attempts to answer the following questions: 
1. What is/are the rhetorical superstructure pattern(s) of Arabic argumentative texts 
represented in newspaper political/social opinion articles? And what are the frequencies of 
these patterns? 
2. Where, in the opinion articles, do Arab writers prefer to introduce their "general thesis" as 
defined by Hatim (1997)?  
3. What are the argument constructions and forms used by Arab writers within the opinion 
articles? 
The Design of the Study: 
This study is basic/applied research and its findings offer some implications for AFL 
writing teachers. The study presents a quantitative analysis of twenty-six selected newspaper 
opinion articles written by Arabic speakers in Egypt.  The analysis also reflects the textual 
schema (i.e. the movement of the text from one idea to another) and how each constituent 
relates to the other. The research’s goal is to determine some prevailing Arabic rhetorical 
features and to allow AFL students to recognize those features. Thus, the study points to some 
specific culturally-based writing conventions brought from an authentic Arabic corpus. It 
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identifies more precisely the argumentative text superstructure choices that are distinctive of 
and seem common to speakers of Arabic. The study first describes one of the applied 
methodologies mostly used in argumentative text analysis in other languages such as English, 
Finish, German and Korean, i.e. Problem-Solution pattern analysis. Then, it presents an 
adaptation of this methodology, based on the results of a pilot study, to be used in the analysis 
of the study. Following Tirkkenon-Condit and Lieflander-Koistinen's (1989) and Hinds' (1990) 
studies, this study also identifies the "general thesis" within the slots of the pattern.  
Based on the statistical results, the study provides an overview of the most common 
argumentative text organizational pattern(s) used in the selected corpus that seem preferable by 
MSA writers. The discussion of the results drawn from the analysis expounds on describing 
how and where Arab writers of the articles under investigation utilize opinion statements and 
different construction of arguments within the articles. The study also draws the attention to the 
importance of teaching different Arabic text superstructure patterns for learners of Arabic. 
Data Collection: 
The data of this study were selected from one media source, i.e. newspapers. Media as a 
source of language and communication have long been a focus amongst those working in 
language research studies (van Dijk, 1988). This study chose this data source for two reasons, 
as mentioned in Bell (1995). "Firstly, media are a rich source of readily accessible data for 
research and teaching. Secondly, media usage influences and represents people’s use of and 
attitudes towards language in speech community" (p. 23). 
The data provided for this study are 26 newspaper opinion articles collected in the 
period from August 2nd, 2006 to September 21st, 2007. They vary in length, from one long 
paragraph to seventeen short paragraphs. They also vary in the depth with which they treat the 
issue, from articles that merely illustrate the writer’s view on an issue/situation accompanied 
with arguments and conclusion, to articles that present a problem/situation, the writer’s opinion 
plus the opponent view(s), and/or the writer's arguments together with the solution(s) which the 
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writer suggests to solve the problem. This variation provides the study with a broad view of the 
features that might appear in different Arabic argumentative texts and allows for a more in-
depth descriptive analysis of various presentations of views/ideas within Arabic texts. The 
articles' selection was confined to those dealing with political and educational issues in order to 
allow for more precise results.  
The articles were selected from the national Egyptian daily newspaper Al-Ahram. This 
newspaper consists of approximately twenty-six pages and they are generally divided into 
seventeen sections; the editorial, new day, investigations, world news, international reports, 
Arab affairs, local (Egypt’s) news, issues and opinions, articles, arts and culture, business, 
finance and economy, sports, woman and child, religion, seminars, obituaries, and Egypt’s life 
and agenda. Al-Ahram newspaper was chosen for three reasons. First, it is the most widely 
spread newspaper in Egypt. It is the oldest established Arabic newspaper as it was first issued 
in August 5th, 1876. It encompasses a lot of laureates in art and journalism and thus it is read 
by the majority of the population. Second, because of its prevalence, it is influenced by and in 
turn influences the main stream of thought of various categories of people. Third, as a result of 
the previous two reasons, articles published in this newspaper will most likely reflect the 
widely held cultural writing strategies that are acceptable to most Egyptian readers. 
The articles included in the research were selected only from two pages entitled 
qadaayaa wa araa’ [issues and opinions] and maqaalaat [articles]. These two pages are 
designated for opinion articles written by non-commissioned contributors who represent 
readers from various backgrounds and they express their own opinions on current political, 
social, religious, cultural, or business issues. The articles of the study were chosen from any 
part of the two pages except those written in columns, since those are reserved for professional 
columnists. Hulteng (1973) explained that a columnist, taking the advantage of the strength of 
his reputation and expecting that his audience have developed enough confidence in his 
credibility and insightful analysis of situations, constitutes assertions about situations 
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unsupported by evidence or argument. On the other hand, opinion writers, who are not 
editorialists or columnists, try to persuade their audience to adopt their views by providing 
evidence. To achieve this goal and to lead the reader to a conclusion anchored in their views, 
common opinion writers pile up enough facts, series of evidence and provide different 
interpretations of those facts and evidence pointing toward this conclusion. Thus, this research 
focuses on the opinion articles written by public figures of different professions, for example, 
T.V. presenters, critics, diplomats, university professors and others, so as to reflect Arabic 
speakers' actual concept of rhetorical structure of argumentative writing rather than that of 
media professionals influenced by the need of this genre. Thus, it would be possible to uncover 
Arabic speakers' intuitive preferred superstructure patterns of writing. In addition, this variety 
of writers was chosen to eliminate the possibility of previous formal professional education in 
journalism. Moreover, the data were easily accessible to the researcher both in hard copies and 
online through the newspaper's site on the internet. 
Sixteen articles were selected on current political issues in the Middle East (e.g. war, 
war consequences, etc.) and the other 10 were selected on issues relevant to the 
education/educational system in Egypt. These opinion articles were chosen on the principle that 
each article states an unaccepted situation or a problem from the writer's point of view that s/he 
argues against. The article may or may not end with a solution to the issue at hand; however, it 
was considered necessary that the main goal of the article has to reveal the writer's view(s) 
about this issue/problem, whether implicitly throughout the article or explicitly in any part of it.  
Description of the Problem-Solution Analysis Pattern: 
Hulteng (1973) pointed out that when an opinion writer would like to write a persuasive 
article, he can use "the simple approach of anatomizing a problem and seeking its solution" as 
this approach is derived from the philosopher John Dewey's description of "how we think" 
(p.52). Newsom and Wollert (1988) also noted that in order to persuade the audience to change 
a behavior, take an action or think, opinion writers often use the structure of posing a problem 
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and offering solutions. The "interactive text analysis" is a model of analysis developed by 
Aston (1977) and Tirkkonen-Condit (1985) which aims to describe discourse structure in terms 
of the implicit relationship between the reader and the writer through uncovering text 
hierarchical structure by using the method of "Problem-Solution" pattern analysis (Kenkel, 
1991). Hence, this study utilizes the interactive text analysis model, i.e. Problem-Solution 
pattern analysis, to examine the text superstructure of the Arabic opinion articles. Under this 
type of analysis, units of text beyond the sentence, mini-texts, are identified in terms of four 
major units within a text namely; 1) Situation, 2) Problem, 3) Solution and 4) Evaluation. In the 
literature, the definition of each unit or as Kummer (1972) called it “slot”, is as follows:  
1) “Situation”: It is the slot where background material or information is introduced for 
the orientation of the reader to the problem. This background material can be facts and/or views 
about the main issue of the text. It is an optional slot which might not be mentioned in some 
cases.  
2) “Problem”: according to Hoey (2001, p. 124), the problem is “an aspect of the 
situation requiring a solution and gives rise to the expectation of a Solution”. For Kummer 
(1972) and Connor (1987) it is the statement that describes a situation or a condition that is 
unacceptable or undesirable according to the writer’s view.  
3) “Solution”: It is the slot where the statement of the desirable state of things is 
presented or where an unplanned reaction towards the problem is expressed. Hoey (2001) 
pointed out that this slot is reserved to the description of an answer to a possible question 
“What was your way of dealing with this Problem?” (p. 124). The answers to this question may 
not necessarily deal with the problem successfully. 
4) “Evaluation”: It is where the writer expresses his/her own feelings or opinions about 
the outcome of the suggested Solution(s) (Kummer, 1972). According to Hoey (2001), it is 
where the writer answers the question “What was the result of your suggested solution? (p. 
130). “Evaluation” is either positive or negative. A positive “Evaluation” refers to a successful 
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solution for the problem, whereas the negative “Evaluation” refers to the failure or 
ineffectiveness of this solution to treat the problem and therefore the need to continue the 
search for an effective solution through “recycling” of the analysis pattern (Figure 1). The 
pattern, on the other hand, could be completed with either a positive “Result” or positive 
“Evaluation” or both when the writer’s suggestion provides a successful answer to the 
problem/issue at hand (Hoey, 2001).  
Characteristics of the “Problem-Solution” analysis pattern as cited in Hoey (1983, 2001): 
In his description of the characteristics of the Problem-Solution analysis pattern, Hoey 
(2001) identified the following three characteristics: 
1- The Problem-Solution pattern’s slots are answers to a series of predictable questions 
which the writer presents in the text without a fixed order.   
2- The “Situation” slot may or may not appear as the first slot of the pattern. When it 
appears, it provides a context for the pattern to follow.  
 
  Situation (optional) 
 
  Problem 
 
   Solution 
 
 Negative Evaluation    Positive Evaluation 





Diagram of “Problem-Solution” pattern (Hoey, 1983, p. 82) 
 
3- The slots forming the Problem-Solution model are “recursive,” i.e. they can be repeated 
more than one time within the same discourse Hoey (1983, p. 82). Hoey described this 
phenomenon as “multilayering”, that whenever a negative “Evaluation” occurs, it 
triggers another sequence of “Problem-Solution” pattern to occur until a positive 
“Evaluation” is presented (Figure 1).  
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Adaptation of the Analysis Pattern to the Study: 
To obtain a broad picture of patterns of dominance of written discourse superstructure 
in Arabic newspaper argumentative articles, a pilot study was conducted. It was a 
complementary approach to see the text through the eyes of other native Arabic 
speakers/readers and to observe the presence or absence of the constituents of the analysis 
pattern. The pilot study sought to determine whether different readers with various 
backgrounds agree with the researcher in regards to the analysis of the texts’ constituents 
(according to the Problem-Solution pattern) and whether there is conformity among them on 
recognizing and reporting the writer’s preferences and patterns in newspaper opinion articles. 
Out of the twenty six newspaper articles under investigation, six readers and the researcher 
analyzed six articles randomly chosen from the corpus on the basis of detecting the Problem-
Solution pattern constituents in these articles. The results of the pilot study indicated that there 
are some constituents in the analysis pattern require some adaptations to suit general Arabic 
text pattern norms. 
Therefore, in order to obtain a deeper insight of Arabic text specific characteristics, the 
Problem-Solution analysis pattern is used with some additions and/or modifications to the 
definitions of each slot of the traditional pattern; however, the main characteristics of the 
pattern are reserved. This is to allow accurate analysis of the Arabic argumentative text. 
Accordingly, the identification of each slot of the pattern will not only be an identification of its 
place in the article but also the type, form and function of the information it includes will be 
specified as follows: 
“Situation”: It is an optional slot that may or may not appear in the article. It precedes 
the problem slot, where the writer orients the readers to the main topic or the theme of the 
article. It helps the readers in identifying the individuals or the backstage forces who are 
involved in a given situation or event. It is equal to what is usually referred to as the 
introduction. It may include one or more of the following: 
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 Description or details of current or historical event(s)/situation(s). 
 Data, statistics, percentages, monetary amounts, dates or other forms of background 
information or facts needed to orient the readers to the main topic. 
 Narration of a short story, lines of a poem, an idiom, a common saying, a quotation or a 
proverb that are considered revealing of or relevant to the main issue being discussed.  
“Problem”: It is the slot where the topic of the article, the opinion of the writer on the 
issue at hand and substantiations/arguments needed to support the writer’s view are presented. 
It includes one or more of the following: 
 A description of or a question (whether direct or indirect) about an unfavorable situation, 
an undesirable condition or an issue that requires a response. 
 A type of behavior or stance relevant to the theme of the article which stimulates the writer 
to express his/her opinion (e.g. opponent views). 
 Information that tells why this problem is important and/or information that gives more 
details about the problem (problem development). 
 Rhetorical questions, quotations, statistics, news, documentary data, examples or any other 
information as evidence to convince the audience with the writer’s view. 
“Solution”:  It is a slot where a statement that tells what the suggestion(s) of the 
writer himself/herself as a solution for this problem. It may or may not be accompanied with 
examples, facts, statistical numbers and/or any other information to support this suggestion(s). 
In some cases the solutions, which the writer provides, may be expressed implicitly and/or 
explicitly. Implicit solution is the suggestion(s) made indirectly by the writer to solve the 
problem so as to promote some kind of action. It may take various literary forms other than 
clearly declared statements such as rhetorical questions, exclamations, or any other relevant 
literary form. On the other hand, the explicit solution is the recommendation(s) or suggestion(s) 
stated clearly by the writer to solve the problem. It may take the form of a call, an invitation, a 
detailed-steps practical solution, or any other relevant forms. 
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“Evaluation” vs. “Conclusion”:  
It was noted by the researcher that evaluation as defined by problem-solution pattern is 
not represented in Arabic writing. In fact it was noted that most writers resort to what Hines 
(2000) refers to as conclusion to round off each piece of the article. The goal of such 
conclusion is usually "to give the readers the sense that a worthwhile journey has come to an 
end" (p. 172). Communication research findings indicate that what is clearly remembered of a 
communication message is likely to be what is mentioned at the end rather than what was 
embedded within the body of the message (Hulteng, 1973). Arab writers of the analyzed 
articles in this research prefer to end their line of argument with a memorable note; they are 
most likely to conclude their articles with a restatement of the thrust of the argument in a 
different rhetoric orientation. In addition, Hatim and Mason (1990) described the argument 
structure of Arabic as a text structure that starts with a thesis followed by substantiations and 
ends with a conclusion. Thus, it seems that a conclusion is a more recognizable slot than 
evaluation in this pattern for the Arab writers of the opinion articles in this research. The 
conclusion slot offers an evaluation of the entire situation on the author's part. It may also 
offers the writer’s evaluation of the solution presented to the issue of the article. It may involve 
any word picture such as pleas, recommendations, warnings, rhetorical questions, wishes, or 
any device of imagery. 
General Thesis Identification: 
The goal of the text analysis in this study is not only to provide an overview of the 
superstructure patterns of Arabic argumentative texts and to detect the most common ones but 
also to make clear to AFL learners how and where, within the opinion articles of this research, 
Arab writers prefer to express their main point(s) of view in a way that seems natural and 
pertinent to the expectations of Arab readers. Therefore, the sub-constituent “General Thesis” 
will be identified within the pattern in order to reveal more clearly where and how opinion and 
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arguments are utilized within the structure of Arabic argumentative articles. However, an 
indication of the "specific theses" in the articles will also be made. 
The criteria for deciding which chunk in the text is the "general thesis" are as follows: 
1- It should constitute a thesis not a fact (c.f. Chapter 1) 
2- It is the thesis which is argued for in the text and enhanced in several stylistic and 
rhetorical ways such as: illustrations, descriptions, and lexical repetitions. 
3- It is expressed at a "general level" (c.f. Chapter 1).  
4- It should include a negative opinion about the issue at hand or about other opponent 
opinions, i.e. "meta-opinions" (van Dijk, 1988), 
5- In addition, the title of an opinion article can be an indicator of what the article's general 
thesis could be (Tirkkenon-Condit and Lieflander-Koistinen, 1989). 
Van Dijk (1988) pointed out that a writer's views may be expressed in opinion articles 
explicitly or implicitly, in a direct or indirect manner. It was noted by the researcher that Arab 
writers of the articles of this research either explicitly or implicitly express their opinions. 
“Explicitly” means that the writer expresses his/her opinion in a clear and direct statement that 
appears in any part of the article. “Implicitly” means that, while presenting the topic of the 
article, the writer vaguely expresses his/her opinion about the issue through using some 
expressions or words within the sentences that denote his/her opinion without clearly stating it. 
In media terminology, the "lead" paragraph of an opinion article is where the writer's 
stance towards an issue and the topic that is going to be discussed is presented. This lead (i.e. 
the general thesis in this research) is often stated at the beginning of the article. However, in 
some cases, it may be suspended from the beginning and the writer keeps the reader going 
deeper into the topic arguments until arriving to the article's thesis at the end (Wilber and 
Miller, 2003). These two places of the thesis indicate whether the writer of the article follows a 
"deductive" or "inductive" reasoning style. A deductive writing style is that having the thesis 
statement in the initial position of the article followed by arguments. In contrast, an inductive 
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writing style is having the arguments first followed by the thesis statement in the final position 
of the article (Hinds, 1990). However, Tirkkenon-Condit and Lieflander-Koistinen (1989) 
found that Finish opinion writers tend not to include an explicit general thesis in their opinion 
articles. They labeled this phenomenon of "vague" general thesis in the Finish articles as "No 
thesis" (p. 179). In addition, when Liu (2007) examined the argumentative essays written by 
Chinese-speaking and English-speaking high school students, he found that in some cases 
neither the deductive nor the inductive pattern of writing clearly identifies the actual placement 
of the thesis statement. Therefore, he provided three main locations instead: thesis-at-
beginning, thesis-in-middle and thesis-at-end. His definition of both thesis-at-beginning and 
thesis-at-end is more or less similar to what commonly known about the appearance at the 
beginning of the essay or at the last part of it respectively, while he defined thesis-in-middle as 
the one which does not appear neither at the beginning nor at the end.   
The analysis of the articles of this research is concerned with the identification of the 
placement of the “General thesis”, whether initial, final (i.e. deductive vs. inductive), or middle. 
In addition, a reference to the “specific theses” will also be made within the discussion section.  
Identification of Evidence within the Pattern 
According to van Dijk (1988), the writer's thesis requires some evidence to make it 
more plausible to the audience. This evidence may precede or follow the expression of the 
writer's opinion. It can be a sequence of assertions that take the form of inferences, facts, 
quotations, or source references. Hulteng (1973) pointed out that evidence is an essential factor 
to lend believability to the argument in an opinion article. This evidence may take different 
forms. It can be in the form of a fact or an opinion or it may involve both. Fact evidence should 
be well-accepted and verifiable by audience, such as, exact names, dates, crimes, monetary 
amounts, statistics, historical events, documentary data, or percentages. Sometimes the writer 
resorts to some kind of literary evidence such as fables, idioms, proverbs, common sayings, 
quotations or lines of a poem that are considered revealing of or relevant to the main issue 
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under discussion. On the other hand, opinion evidence or background information may come 
from an authority that the readers probably accepted. It might take the form of a short story, 
media interviews, news reports, or the writer's own comment or report on the issue/situation. In 
the study analysis, the evidence used by the writer for his/her opinion will be referred to as 
"argument(s)". 
The construction of arguments in the opinion article follows different formats according 
to the writer's style in presenting his/her issue such as analogy, question-answer, priori and 
posteriori (i.e. cause-effect relationship) formats. In the discussion section more elaboration on 
these constructions and strategies will be examined.  
Data Analysis Procedures: 
Two of the problems that faced the researcher while analyzing the Arabic articles data 
were paragraphing and punctuation. For English and perhaps any European language, the usage 
of paragraphing strategies is quite clear (An example of paragraphing strategies is found in 
Enkvist (1987)). In Kaplan’s (1966) study, the analysis of the students’ essays was based on 
showing the cultural differences in “paragraph development” among languages. However, 
"paragraph development" analysis cannot be applicable for Arabic texts because the rules for 
paragraphing in Arabic language are not clearly defined or widely set as in other languages. An 
Arabic paragraph may, for instance, include one main idea and its development or it may 
include two or more ideas with/without development. Therefore, breaking the Arabic articles of 
the research into paragraphs, where each paragraph of the article could represent a slot of the 
Problem-Solution pattern, will not reflect the actual Arabic text presentation of ideas, or it will 
be misleading.  
In addition, punctuation in Arabic like commas, for instance, is used with different 
meanings and functions than that in English (Williams, 1984). It is a characteristic of Arabic 
language to signal boundaries of meaning by some conjunctive particles like “wa” (and) or “fa” 
(thus). A sequence of three or more Arabic clauses may be connected in a logical sequence to 
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form one sentence, so that a sentence in Arabic cannot be defined in terms of punctuation 
(Holes, 1984). As a result, it was difficult to adopt the T-unit method used by Ostler (1987) to 
assign a single sentence or a group of sentences to a single slot within the pattern, as the Arabic 
sentence may include two or more connected clauses/phrases and each clause/phrase may fit 
into a different slot within the pattern. Jabr (2001), in his study, examined an example of an 
Arabic sentence that includes two elements; the first element is a general thesis and the second 
element is a specific thesis. He explained that, unlike English, the structure of Arabic text 
allows for one sentence to include a number of different elements.  
Therefore, the analysis in this study applied the approach of breaking the texts into what 
is labeled as ‘chunks’ (Al-Jubouri, 1984, p. 107). The expression ‘chunk’ is defined in this 
study as “structural formation that is parallel to delimited concepts” and it refers to “one 
constituent within the pattern”. It appears in any part of the text and it is convenient to refer to 
phrases, clauses and larger discourse sequences.   
The selected articles are included in table formats and each article is numbered, e.g. 
article # 1, article # 2, etc. (Appendix A). Because the articles are written in Arabic, the 
formatting of the tables is from right to left. The first column of the table (P) shows the number 
of paragraphs of each text. The second column (Text) includes the original text exactly as it 
was originally written in the newspaper to show how an Arabic paragraph may or may not 
correspond to one slot within the Problem-Solution pattern. Each article is broken into chunks; 
each chunk is numbered at the last word for easy reference. These chunks fit within the 
Problem-Solution pattern slots and other sub-constituents (i.e. general thesis, arguments and 
evidences/supports). Each text in this column includes a highlighted underlined chunk that 
refers to the "general thesis" of the article. The third column (Pattern) is for the identification of 
the pattern slots as indicated in the texts, while the fourth column (Comments) is reserved for 
the comments on the place of the general thesis within the pattern slots, arguments and/or more 
explication to be made by the researcher on any aspect.  
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After analyzing all the articles, the results of the analysis are collected in a table that 
includes each article’s number with its superstructure pattern, in a manner that assists gathering 
similar patterns together (Appendix B). In order to show the most common rhetorical pattern(s) 
of Arabic opinion articles and their frequency, a statistical table of the superstructure patterns' 
results is presented in the results section (Table 1). Tables from (2) to (6) show the most 
common patterns. A table that indicates the statistical results of the identification of the 
placement of the "general thesis", (i.e. initial, final, or middle) within the articles, is also 





This chapter firstly presents the results of the analyses of the body of texts chosen for 
this purpose. Secondly, it presents a discussion of these results reached through the above 
mentioned analysis. The data analysis is comprised of two stages. The first stage of analysis is 
concerned with the texts' superstructure patterns, in other words the textual organizational 
sequence of elements included in each part of the opinion articles. At this stage of analysis, 
each article is analyzed according to the adapted pattern of analysis, namely, the Problem-
Solution pattern (c.f. Chapter 3). The second stage of analysis is the identification of the 
placement of the writer's "general thesis" within each article. In addition, this analysis in turn 
helps identify the various argument constructions and forms Arab writers employ in the opinion 
articles in this research. 
The results of the analysis of each article and the identification of the position of the 
general thesis within each article are illustrated in appendix (A). A statistical table of the results 
of the superstructure patterns detected by the analysis of all articles is presented hereinafter in 
table (1) and the most common patterns are presented in tables (2, 3, 4, 5 and 6). The statistical 
results of the placement of the general thesis within all the articles are presented in table (7). 
The Study Results and Discussion: 
I.  Superstructure Patterns of the Texts: 
The text structure of the 26 articles was analyzed following the Problem-Solution 
pattern analysis. It is worth noting here that, in spite of the fact that an attempt has been made 
to define the criteria pertaining to each constituent of the pattern and the identification of the 
position of the "general thesis", most of the results of this study are based mainly on the 
researcher's judgment.  
Table (1) shows the statistical results of the detected superstructure text patterns of the 
articles. In the first column, a number is assigned to each of the eight patterns detected as # 1, # 
2, etc.; in the second column a description of the superstructure patterns of the articles is 
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presented; the third column includes the number of articles which used these patterns; and the 
fourth column refers to the percentage of each pattern's usage.  




1 Problem – Solution – Conclusion 7 27 % 
2 Problem – Conclusion 6 23 % 
3 Situation – Problem – Solution – Conclusion 5 19.2 % 
4 Problem – Solution – Problem – Solution – Conclusion 2 7.7 % 
5 Problem – Solution / Conclusion 2 7.7 % 
6 Situation – Problem – Conclusion 1 3.8 % 
7 Situation – Problem – Solution – Problem – Solution –  Conclusion 1 3.8 % 
8 Situation – Problem – Solution / Conclusion 1 3.8 % 
9 Problem – Solution – Problem - Conclusion 1 3.8 % 
Table (1) 
Appendix (B) includes the results of the analysis of the study. It includes the number 
and title of each article associated with its pattern and the placement of the general thesis within 
each article. It ends with the percentage of usage of each pattern.  
It is very evident from the analysis results that the "Evaluation" slot of the analysis 
pattern is totally unrealized in all the articles. The "Evaluation" slot, in the Problem-Solution 
pattern as presented by Hoey (1983), is reserved for the writer's expression of opinion(s), 
whether negative or positive, about the outcome of the Solution(s) suggested to solve the issue 
at hand (Kummer, 1972). It was noted however that in most articles, in the analyzed body of 
texts, the last slot, referred to as “Conclusion", is one that is marked by being the point at which 
the writer presents a final statement on his/her focal point of the article in a way that gathers 
pieces of information in the article together again in another form as pointed out by Hines 
(2000). The "Conclusion" slot, in the adapted Problem-Solution pattern, is reserved for the 
writer's evaluation of the entire situation. It may also offer the writer’s evaluation of the 
solution presented to the issue of the article. For example, in article # 17 the writer, in the 
conclusion slot, provides in brief what he has argued for all through the article that Europe is 
involved in the elusiveness of the international position towards the Israeli annihilation war 
against Lebanon and we (i.e. Arabs) should not be deceived by its polished announcements as 
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we need actions not words. The Conclusion slot may also include a reiteration of the writer's 
view on the issue at hand, an emphasis on the indispensability of the suggested solution, or a 
restatement of the problem to reemphasize the importance of the issue. It may also appear in 
different forms such as, rhetorical questions, idioms, proverbs, common sayings, 
recommendations, advice or warnings. 
From table (1) we can deduce that there are two slots in argumentative organizational 
patterns that we could consider optional which are: the "Situation" and "Solution" since they do 
not appear in all patterns. However, it cannot be concluded that both those slots are equally 
optional. A quick look at the above table verifies Hoey’s (1983) claim that the Situation slot 
should be considered an optional one since it does not appear in approximately 70% of texts 
analyzed. On the other hand, the Solution slot appears in 18 articles which represent about 69% 
of the articles. This can be interpreted as showing that the Solution slot is more likely to appear 
in the superstructure patterns of the Arabic opinion articles of this research than the Situation 
slot. 
The results show that the two most common superstructure patterns used in Arabic 
opinion articles are "Problem-Solution-Conclusion" and "Problem – Conclusion" patterns. 
Since the "Situation" is an optional slot, it could be suggested that pattern # 3 (Situation – 
Problem – Solution – Conclusion), which constitutes 19.23 % of the articles, is equivalent to 
pattern # 1 (Problem – Solution – Conclusion). Thus, the percentage of the usage of both 
patterns (i.e. # 1 & # 3) will be increased to 46% resulting in pattern (A) "(Situation) – Problem 
– Solution – Conclusion" (Table 2). This makes pattern (A) more prevalent than all other 
patterns. 
# Superstructure Patterns Number of Articles Percentage 
1 Problem – Solution – Conclusion 7 27% 
3 Situation – Problem – Solution – Conclusion 5 19.2 % 
The resulting pattern: 
 








It is worth noting here that pattern # 3 was mostly detected in articles on educational 
issues (See Appendix B). The appearance of the "Situation" slot in the articles which tackle 
educational issues may be attributed to the assumption of the writers that an explanatory 
background piece may help broadening the understanding of readers who could be unfamiliar 
with the aspects of the issue under discussion. On the contrary, the infrequent appearance of the 
Situation slot in the articles on political issues can be attributed to the high level of public 
awareness of such issues due to the extensive media coverage they receive. In addition, it can 
be assumed that Arab readers have interest in those issues and deep concern is felt over them. 
Thus, it seems more likely that the writers present the argument about the issue and their views 
directly to the audience (i.e. without background information). 
Regarding the second common pattern, which is pattern # 2, the analysis shows that the 
writers of this group of opinion articles place more emphasis on presenting the issue of the 
article in the "Problem" slot than on presenting a solution for this issue. This is reflected in the 
fact that most of the text is devoted to giving more explanation about the issue at hand and 
presenting the writers' arguments to support their opinion on the problem, i.e. the issue, in order 
to convince the readers of its seriousness. For example, in article # 18, the writer first states his 
general thesis about the illegitimacy of Saddam's prosecution and execution then provides 
documentary arguments for this thesis which emphasize the significance of the problem, and 
concludes the article with a restatement of the general thesis. In other articles there are some 
indications of implicit solutions within the Problem slot. In article # 10, for example, in chunk 
10, the writer comments on the training courses which a researcher should successfully 
complete in order to be academically promoted, then he implicitly recommends a course of 
action through commenting that most of these courses should not be a prerequisite for the 
promotion as they are ineffective and time and effort consuming.  
As the above table (1) indicates, one of the articles also included a solution slot; 
however, it orients the readers to the issue of the article by preceding the "Problem" with a 
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"Situation" slot. It is therefore possible to integrate pattern # 2 (Problem – Conclusion) with 
pattern # 6 (Situation – Problem – Conclusion) into one new pattern (B) "(Situation) – Problem 
– Conclusion". Thus, the percentage of usage of this pattern (B) will be 27% (Table 3). 
# Superstructure Patterns Number of Articles Percentage 
2 Problem – Conclusion 6 23% 
6 Situation – Problem – Conclusion 1 3.8 % 
The resulting pattern: 
 






We can further integrate patterns, if we consider the "Situation" as an optional slot in all 
patterns, for the reasons mentioned above, then we will have two other resulting patterns (C) 
and (D) with a percentage of usage of 11.5% each (As shown in tables 4 and 5) . 
Table (4) 
# Superstructure Patterns Number of 
Articles 
Percentage 
5 Problem – Solution / Conclusion 2 7.7 % 
8 Situation – Problem – Solution / Conclusion 1 3.8 % 
The resulting pattern: 
 
Pattern (D):  








Pattern (C) results from the equivalence of pattern # 4 with pattern # 7 and on similar 
bases pattern (D) results from the equivalence of pattern # 5 with pattern # 8.  In the articles 
# Superstructure Patterns Number of 
Articles 
Percentage 
4 Problem – Solution – Problem – Solution – Conclusion 2 7.7 % 
7 Situation – Problem – Solution – Problem – Solution – 
Conclusion 
1 3.8 % 
The resulting pattern: 
 
Pattern (C):  









which used pattern (D), the writers conclude their articles with suggested solutions for the 
problems. Thus, the two slots (i.e. Solution and Conclusion) are integrated in one. 
The last pattern (# 9), which is "Problem – Solution – Problem – Conclusion", 
constitutes a percentage of 3.8% of the articles. This pattern does not correspond to what Hoey 
(1983) termed as recycling of the Problem-Solution pattern. This is because, the writer, in such 
article presents a partial reiteration of the problem after presenting his solution. The percentage 
of usage of pattern # 9 shows that its superstructure is not highly preferred in the body of 
articles analyzed in this study. It will be referred to as pattern (E). 
Thus, it can be concluded that the most common and highly frequent two patterns used 
in Arabic opinion articles are patterns (A) and (B). The two patterns (C) and (D) have equal 
small percentage of usage of 11.5%, while the most infrequent pattern used is (E) as illustrated 
in the following table (6). A detailed table includes each article associated with its pattern form 
and the placement of the general thesis is mentioned in appendix (B). 
Pattern # Superstructure Patterns Percentage 
A (Situation) - Problem – Solution - Conclusion 46 % 
B (Situation) – Problem – Conclusion 27 % 
C (Situation) – Problem – Solution – Problem – Solution – 
Conclusion 
11.5 % 
D (Situation) – Problem – Solution / Conclusion 11.5 % 
E Problem – Solution – Problem – Conclusion 3.8 % 
Table (6) 
II. General Thesis Identification: 
If reading is considered to be a "psycholinguistic guessing game", as Goodman (1970, 
p. 93) has posited, then readers and writers should have certain built-in expectations about the 
ordering of ideas in any stretch of discourse. "In an optimal condition, the reader shares the 
same expectations of what is to follow what as does the writer" (Eggington, 1987, p. 166). 
After analyzing all the articles to detect their superstructure patterns, another analysis was made 
to identify the placement of the "General thesis" within each article. It is important to note here 
that the articles' titles, in this analysis, are very good indicators of the identification of the 
general thesis of each article.  
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Therefore, it was not realistic, in this kind of study, to aim at computerized coding that 
does not take such a "game" into consideration. For that reason, an attempt to test for consensus 
regarding the position of the general thesis has been made. A sample of 10 articles was rated by 
two other raters (namely Faculty members in the ALI Department) to find whether they agree 
with the researcher about the placement of the general thesis within these articles. There was 
about 80% agreement found between the readers and the researcher on the placement of the 
general thesis within the articles. This high level of agreement despite its being on one aspect 
only of the argument and despite the limited number of texts covered revealed that some level 
of consensus on analyzed texts is possible. The rest of the articles were coded by the researcher, 
which is based on her own judgment as an Arabic speaker/reader. 
Table (7) shows the statistical results of the "General thesis" placement within the 
articles. The first column includes the placement of the general thesis whether initial, final, or 
middle; the second column includes the number of articles where the general thesis appeared; 
and the third column refers to the percentage of its appearance. 
Thesis Placement Number of Articles Percentage 
Initial 21 81% 
Final 4 15% 
Middle 1 4% 
Table (7) 
The results show that the initial placement of the general thesis is most preferred with a 
percentage of 81% of the articles. This is an indication that Arab writers of the analyzed articles 
prefer deductive writing, i.e. to state their general thesis in early stages in the development of 
their argumentative articles. In other words, it is the point at which the writers provide a general 
statement (i.e. not the writers' specific thesis) about their point of view or stance towards an 
issue or a situation they defend. Some of the reasons why an opinion writer may tend to 
explicitly state his general thesis at the beginning of the article are gaining the audience's 
attention to and interest in a topic of which they might be ignorant or indifferent. This is done 
by presentation of evidence to convince the readers to adopt the writers' stance or view. For 
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example, in article # 23, the writer wants to discuss the relatively unfamiliar and even 
uninteresting topic of the role of colleges of education in developing the educational system. 
He starts by making a general thesis statement about this issue and then goes on providing 
evidence to argue for his view.  
However, inductive writing is not totally absent in Arabic writing. The results show that 
15% of the writers prefer to delay their statement of the thesis to the end of their development 
of the problem. The writers follow this technique of writing to induce the readers to continue 
reading the arguments until they become fully aware of the problem and fully convinced of the 
writer's stance as expressed at the end of the article. For example, in article # 9, the writer leads 
the reader down the path of arguments that supports his point of view without stating his stance 
towards the issue (the issue being the call for a war against Israel during Lebanon invasion). 
Then, at the end, he states clearly what conclusions he plans for his audience to draw from the 
discussion that he has developed (i.e. the reasons for the call for a war against Israel are 
politically and logically unjustified).  Also in articles # 15, 20 and 21, the writers seem to find a 
good reason for a climax order in their articles. They prefer the approach of leading the 
audience up to the main point at the end of the article after presenting their arguments. This 
approach is supposed to be used when the audience is concerned enough about the topic to 
follow through the argument without first knowing where it is heading (Hulteng, 1973). This 
could also be used when a writer fears of stating his/her position at the beginning of the article 
could antagonize his/her readers and make them quit reading the article. In other words, the 
writer, in article # 9, hopes that his otherwise antagonizing position (i.e. refusing to help fellow 
Arabs by going to war) will be acceptable after readers go through his argument.  
The only article that shows middle placement of the general thesis is article # 8. In this 
article, the general thesis comes in chunk # 6 in the problem slot and before the last four chunks 
within the same slot. All through the first part of the "Problem" slot, the writer gives arguments 
that implicitly indicate his stance against the presentation of a new educational system in Egypt 
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which is called "the distinct educational programs". However, he does not clearly state his 
general thesis except after presenting some specific theses with clarifications and explanations 
about this new educational system and how it leads to unequal educational opportunities. Then, 
he states his general thesis and continues to present the arguments that support it. It is also 
important to note here that the title of this article was a good indicator of the writer's general 
thesis of the article. 
Hence, it can be suggested that Arab writers of the analyzed articles in this research 
prefer to introduce their general thesis in the initial position of the opinion articles. In other 
words, the Arabic opinion articles of this research tend to employ a deductive reasoning style of 
writing rather than an inductive reasoning style. 
III. Some Specific Features of the Articles 
No serious analysis is possible without at least some knowledge about the choices made 
by the writer regarding the way s/he lays his/her argument in the article.  Quintillian (as cited in 
Corbett, 1990) pointed out that the strategy of writing a persuasive article is not merely a listing 
of elements. Some judgments and decisions should be made. Hulteng (1973) pointed out that an 
opinion article aims at "bringing about better reader understanding, winning acceptance of a 
particular interpretation or viewpoint, or promoting some kind of action on the part of those 
who are reached by the persuasive message" (p. 2). In general, it can be suggested that the 
opinion article may function as a critique and advice to specific groups or institutions.  For 
example, in almost all the articles which tackle the problems of the educational system in Egypt 
(e.g. # 8, 12, 14, 22 & 23), the writers criticize the current status of the educational system and 
present alternatives to solve the problem of higher education in Egypt. Also, in almost all 
articles which tackle the Middle East issues, the writers criticize the current situation and call 
for the solidarity of the Arab nation in order to reach an effective solution. However, each 
article text creates its own world. 
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Quintillian (as cited in Corbett, 1990) posited some questions on how the writer uses the 
constituents of the article in order to convince the audience of his/her point of view. Some of 
these questions are concerned with the existence or inexistence of the introduction; what we 
refer to as "situation" slot in this research. Other questions are on the type and place of 
evidence and documents used within the discourse, and some are about how and where the 
writer attempts to refute his/her opponent's arguments. In what follows, the description and 
discussion of each part of the analysis pattern as well as sub-constituents is illustrated by 
examples from the data to show how writers manipulate the different slots of the argumentative 
pattern to lay down their arguments.  
A. "Situation" slot: 
This part of the articles includes information that orients the readers to the issue of the 
article. This information may include some facts about the historical, political or social 
background of a conflict, its main participants, the grounds of the conflict and preceding 
positions and arguments. For example, in article # 25, the writer starts by a discussion of a 
recent event at that time, namely the Mecca agreement between the conflicting Palestinian 
factions and its positive consequences locally and internationally. This orients the reader to this 
ongoing conflict and the recent developments that have taken place in the situation.   
Writers, in the analyzed articles, sometimes prefer to use the situation slot of the pattern 
to make a general statement about the issue that will be discussed to orient readers to the issue. 
For example, in article # 13, the writer presents a general statement about the importance of the 
higher education system in the advanced countries and its integrated relation to the national 
production. Then he discusses this issue in Egypt and how it is important to relate educational 
systems in "Faculties of Agriculture" to national production requirements. 
In another article (# 14), the writer uses this slot to relate an incident about the problem 
of the son of one of his friends. This incident provides an overview of the general problem of 
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higher education in Egypt. This issue, however, is tackled by the writer in more detail in the 
problem slot.  
Relating events is also used in the situation slot in article # 15. The writer relates a 
traditional allegory about the fruitless resentment felt by poor farmers towards British 
landowner during the time of British occupation in Egypt. This tale describes a situation that is 
similar to what the writer is going to discuss in the problem slot (namely fruitless resentment 
felt by Arabs towards Israeli occupation).   
On the other hand, the situation slot in article # 12 is used to present information about 
the issue at hand, namely the new educational system in Egypt, through referring to another 
writer's published view on the same issue. This information is used to start a discussion on the 
changes to be introduced in Egypt's educational system.  
In article # 22 the writer presents detailed report of a speech of the new British Prime 
Minister on the educational system and its development. The writer uses this information to 
compare it with the current situation in Egypt.  
In another article (# 10), which tackles the educational system in Egypt, the writer uses 
the situation slot to present some historical information about the educational system during the 
July Revolution. This is used as an orientation to his discussion of the old and the new 
educational systems in Egypt.  
According to the above description of the various types of information employed in the 
situation slot in the Arabic opinion articles under investigation, it can be suggested that this slot 
appears mainly in articles that tackle issues about which the readers do not have a broad view. 
The writer assumes that the information s/he presents in this slot will broaden the 
understanding of the reader about the issue at hand. Different types of information are used in 
this slot such as historical information, allegorical tales, details of an event, narration of an 
incident, or stating of other opinions. Appendix (C) includes a full description of the Situation 
slot in each article. 
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B.  "Problem" slot: 
The problem is an indispensable slot in all articles. It is the place where the writers 
usually present their general thesis, arguments and topic of the article. They use different means 
to express their opinions and arguments to convince the audience to adopt their stance towards 
the issue at hand.  
The unfolding of some unplanned and unjustified evidence on issues being discussed 
rarely leads anyone to adopt a certain stance or reach a conclusion. Well planned organization 
and sorting out of those arguments in a meaningful effective sequence toward solutions and/or 
conclusions are essential factors to influence the readers (Hulteng, 1973).  This can be achieved 
through manipulation of various construction orders (e.g. analogy, paradox, posteriori, etc.) 
within the article. The importance of argument constructions is that they are necessary in the 
study of arrays of arguments usually used by the writers to support their opinions (van Dijk, 
1998). It has to be noted that an article, aiming at a certain goal, may include one or more of 
these various argument constructions for achieving its purpose.  
Argument construction orders are traced in the body of the articles analyzed in this 
research to detect orders employed, how each order was used, and how often they are used by 
writers (See appendix C). In the following section a discussion will take place of the various   
argument construction orders followed by a discussion of how often each one of the above 
devices is used in the opinion articles included in this research. 
Argument constructions: 
These argument constructions include analogy, explication, posteriori, priori, question-
answer, question-multiple answers, misconception-explanation, counter-opinion and argument, 
polarization, and paradox. 
1. Analogy:  
Analogy argument construction format is a comparison between two similar situations 
that are alike in most significant respects. It involves the inference that what can be concluded 
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for one situation will eventually be concluded for the other (Hulteng, 1973). The writer in 
article # 1 presents a quotation of a speech by an American official who said that if the Arabs 
do care about the Palestinians, why do not they invite them to live in their countries (i.e. other 
Arab countries). The Arabs should be generous with the Palestinians as Israel with the Jews 
(chunk # 6). The writer makes an analogy of this speech with a speech made by the Iranian 
president who said that if the Europeans sympathize with or feel guilty towards the Jews, why 
do not they take them to live in Europe (chunk # 7). The reader may infer that if these two 
situations are alike in significant respects, they will be alike in their results. In chunk # 8, the 
writer explains that the analogy between both situations is clear, however the results are 
different. 
The writer in article # 15 uses the analogy argument format in another way. He presents 
an old tale about the fruitless resentment of the helpless Egyptian poor farmer, who was 
working in his own land as a leaser, towards the occupying British landowner. This tale is 
presented as an analogy to the current fruitless resentment of the seemingly helpless Arab 
nation towards the Israeli occupation. The writer makes this analogy to highlight the 
fruitlessness of Arab anger and to call for a more fruitful course of action. 
2. Explication:  
Another argument construction format which is commonly used in Arabic opinion 
articles in this research is Explication. This construction of argument is used by the writers to 
present statements about the issue of the article and to provide their explanations and comments 
on them. By doing so, the writers muster evidence and argumentations to reinforce their point 
of view. Fifty percent of the articles in this research utilize this type of argument construction. 
For example, in articles # 10, 12, 21 and 24 the writers establish their arguments mostly by 
presenting some information about the issue of the article, providing comments on them, and 
giving more explications to reinforce their stance towards the issue at hand.  
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In articles # 10 and 12, for example, the writers provide an explication of the issue at 
hand with some details and background information to support their views. The writer, in 
article # 10, presents his general thesis about the new complicated and boring promotion 
routine of faculty members in Egyptian universities. Then he gives details about the required 
prerequisites for promotion and comments on how they are unnecessary routine rules for 
promotion to convince the reader of the fruitlessness of the whole procedure. In article # 23, the 
writer points out that the educational problem in Egypt is essentially rooted in the role of the 
education colleges. Then he musters evidence and argumentations to strengthen his own view. 
This is done through presenting each point of his arguments followed by his comment(s), 
which supports his general thesis and so on. In chunk # 2, for instance, he mentions that 
education colleges are the place where thousands of teachers are trained and graduated. Those 
colleges would be an ailment if the teachers are ill trained and adversely affect their students. 
On the contrary, if those teachers are strongly well trained and positively affect their students, 
the education colleges would be considered the proper medication for the problem of education 
in Egypt.  
In article # 4, for example, the writer stated his general thesis in chunk # 1 about the 
stealing of the international aid which is directed to Darfor in the Sudan. He provides 
substantiations in the following chunks # 2, 3 and 7 in the form of documentary data that are 
based on a report from the Food Aids State Minister of Affairs in the Sudan. The writer also 
provides other substantiations in the form of background information and comments on them in 
chunks # 4, 6 and 9. In chunk # 6, for instance, the writer comments on The Sudan's 
government request from the International Aids Distribution Authorities to buy their food needs 
from the Sudan's local market in order to increase the Sudan's income and consequently 
multiply the aid. Fifty percent of the donating countries approved buying their food needs from 
the Sudan's local markets, while the superpower country (i.e. USA) refused and imposed this 
decision on all other countries. The writer comments and uses "Explication" to prove that 
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superpowers are not interested in resolving Darfour problem but used it as a part of a planned 
plot to sustain Darfor's crisis as a pretext for hidden colonial interests. 
3. Posteriori vs. Priori: 
Cause-effect relationship is perhaps the common format of argumentation preferred by 
opinion writers. Many writers put their efforts to establish a relationship between current 
evident effects with a cause for its occurrence. This relationship is defined as posteriori 
argument format (i.e. effect-cause). On the other hand, other writers identify the causes and 
speculate about the effect they will eventually produce. This relationship is defined as priori 
argument format (i.e. cause-effect) (Hulteng, 1973).  
In article # 1, for instance, the writer uses a posteriori argument format in some parts of 
the article. He considered that chunk #1 (i.e. general thesis) is an effect of certain causes; and 
then he mentioned two causes in chunks # 5 and 9 (i.e. specific theses). Thus, in chunk # 1, the 
writer states that recognition of Arabs' right always comes late. In chunk # 5 & 9, he points out 
that this tardiness is due to Arabs ' immobility and their inability to master seizing of 
opportunities. In another article (i.e. article # 14) the writer uses a posteriori argument format. 
He considers chunk # 2 (i.e. the general thesis) and chunk # 4 as two effects of their presumed 
cause in chunk # 7. In chunks # 2 and 4, the writer refers to the serious problem of the 
educational system in Egypt. Then in chunk # 7, he presumes that the cause of this problem is 
the consistent increase in the number of students, who are admitted for higher education levels, 
as compared to the limited numbers of governmental and/or private universities. 
The writer of article # 26 also uses a posteriori argument format. She starts her article 
by presenting the general thesis (i.e. the current deteriorated status of the Palestinian issue after 
June 2007 events will never make it regain its previous significance). Then she moves to 
demonstrate that this deterioration (effect) was caused by the irresponsible actions of the 
Palestinian leaders (i.e. Fath and Hamas), which are described in chunks # 5, 7, 8 and 10 as the 
causes of this current status. 
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On the other hand, in article # 8, the writer uses both the priori and the posteriori 
argument formats in different parts of his article. He uses a priori argument format when he 
presents a critique of the new educational programs in Egypt in chunk # 3 as a "cause" (namely 
he describes the students who will be admitted in the privatized educational programs as 
compared to regular students as unequal passengers within the same train) and presents two 
effects as the general thesis in chunk # 6 (namely the conversion of the educational process 
from being a humanitarian mission to a means of profit and consequently the conversion of 
students to be as goods competed for). However, the writer also uses a posteriori argument 
format when he considers the same chunk, i.e. chunk # 6, as an effect and presumes its cause in 
chunk # 10 (i.e. free education). 
4. Question-Answer: 
Opinion writers organize their arguments in the article in a question-answer argument 
format by posing hypothetical questions about the issue at hand and then responding to each 
question comprehensively. Finishing with one question in full, they then go to the other 
question and so on (Hulteng, 1973).  
For example, in article # 7, the writer uses this question-answer format in some of its 
sections in order to open the door for the discussion of the issue of the article. He posed a 
hypothetical question in chunk # 4 about the role of the academic exams whether they are the 
proper measure of what students have learned. In chunk # 5, the writer negatively responds to 
this question and provides two main causes for his view based on some background 
information (the time allocated for the exams and the huge number of exam papers). In 
addition, the writer uses the same question-answer format in the solution slot to provide his 
suggested solution for the problem. 
5. Question with Multiple-Response: 
Another type of question-answer argument format is question with multiple-response. 
The opinion writer poses a question and provides some answers for the readers to pick from but 
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finally s/he provides the answer which argues for his/her own thesis (Hulteng, 1973). For 
example, in article # 9 the writer builds his persuasive article to a climax. He presents a 
question in chunk # 1 about the required strategic goals of the suggested call for a war against 
Israel to support HezbuAllah in Lebanon. He presented multiple hypothetical answers to the 
question he posed based on background information in chunks # 5, 6, 7, and 8 (e.g. if the call 
for a war is assumed to support resistance forces in  Lebanon, it alternatively could be achieved 
through providing them with the humanitarian aids and diplomatic assistance). At the end he 
provides what he believes the only logical answer to the question which he presents at the 
beginning of the article in chunk # 9, i.e. the general thesis (namely any call for a war at that 
time and in that situation is politically and logically unjustified). 
6. Misconception-Explanation: 
The misconception-explanation argument format is an elaborated approach of question-
answer argument formats. The writer follows the approach of identifying the misconceptions 
that is spread about something/situation. He explains the realities of the problem or the respects 
on which these misconceptions were ill-founded (Hulteng, 1973). 
For example, in article # 6, the writer presents the misconceptions about the proposed 
new higher education developmental project in chunks # 5, 6 and 7. In each chunk the writer 
provides a misconception and his explanation of why it is so. In chunks # 8 and 9, he provides 
the misconception of the current educational system and his explanation for each. These 
explanations are arguments for his general thesis in chunk # 1 which is that the new law for 
Egyptian universities will destroy this sector. 
Article # 25 is a very good example of misconception-explanation argument format. 
The writer brings misconceptions about the Arab countries and Muslims in chunks # 3, 4, 8 and 
9 (e.g. Each Arab country searches first for its own interests) and provides her explanations for 
each by using some background information and quotations (e.g. this misconception is false as 
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Arab leaders should work towards collaborative action and cooperation to face Arab national 
security challenges). 
7. Counter-opinion and Argument: 
Another argument construction format is counter-opinion and argument. The writer in a 
counter-opinion and argument article acknowledges the existence of other opponent views and 
puts the whole situation before the readers. Then s/he tries to counter those opponent views' 
effect with evidence and argumentation. This type of argumentation is classified as counter-
argumentation (Hatim, 1989a) which presents a cited thesis to be opposed and the article 
involves rebuttal of this thesis (c.f. chapter one).  
For example, in article # 11, the writer, who is for free education, presents a counter-
opinion in chunk # 7 about the free educational system in Egypt which was established by the 
July revolution as the cause of education problems Egypt currently faces. The writer provides 
his arguments against this opinion earlier in the article in chunks # 4, 5 and 6 to support his 
general thesis in chunk # 2 (discussions of free education have been politicized, thus the 
discussion of the issue no longer fulfills any goal).  
The writer in article # 26, for instance, acknowledges a counter-opinion about the status 
of Palestine before June 2007 events in chunk # 2 (Palestinians were always a divided body in 
the West Bank and Gaza Strip) and then goes on to point out the weaknesses of this counter-
opinion by bringing up the opposing arguments in the following chunks # 3 and 4 (those two 
bodies are currently not only divided but also competing against one another). 
In article # 15, in chunk # 6, the writer uses a counter-opinion expressed by strategic 
experts who rejects the idea of war against Israel and then he comments on this opinion and 
argues for an alternative solution.  
Article # 20 is a very good example of counter-opinion and argument format. The writer 
admits that there are opposing points of view regarding evaluation of effects of the Israeli war 
against HezbuAllah in Lebanon in chunk # 1, but then he tries to muster evidence and 
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argumentation to undercut these opinions as much as possible by using background information 
and counter arguments in chunks # 2, 3, and 4.  
Another article (# 19), the writer uses the counter-opinion argument format to argue 
against the call for the disarmament of HezbuAllah. He presents different counter-opinions 
about HezbuAllah in chunks # 1 and 7; and then argues against these opinions in chunks # 5, 6 
and 8. 
8. Polarization: 
Van Dijk (1998) pointed out that opinion writers may prefer to organize their articles in 
a polarization format. It is an ideological pattern that presents the negative or positive opinions 
about "Us" in a comparison with positive or negative opinions about "Them" (p. 59). It means 
that the writer tries to make it explicit for the audience the divergences between the two parties 
of the dispute or event through conducting a comparison between views about one side (e.g. 
Us) and views on the other side (e.g. Them).  
For example, in article # 3, the writer conducts a comparison between the American 
stance and the Arab stance towards the Middle East issues. In chunk # 6 he contrasts between 
the American strategies and plans to face changes in the Middle East situations and the Arabs 
who do not show any precautions for these changes. In chunk # 7, the writer presents an 
example of the American failure in Iraq and their movement towards an alternative plan, while 
in chunk # 8, the writer points out that the Arabs lack of planning (so they do not plan for any 
summit or a conference to deal with the developments in the Middle East situation). He gives 
examples to support his view about "them" (i.e. the Americans) in chunks # 9 and 10 and gives 
examples to support his view about "us" (i.e. the Arabs) in chunk # 11.  
In chunk # 1 in article # 2, the writer presents her general thesis on contrasting "our" 
(i.e. the Arabs') status with "their" (i.e. the enemies') status. Also, in chunk # 3, the writer 
makes a comment about the current deteriorated status of the Arabs after the glory they have 
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achieved in October War and contrasts it with the current status of the enemies who plan to 
destroy the power of Arabs by several means in chunk # 4. 
Another very good example of polarization argument format is article # 22. The writer 
provides elaborated details in chunks # 1, 2, 3, 4, 5, and 6 about what the speech of the new 
British Prime Minister on the development of the educational system in UK reflects. Then the 
writer presents the status of the educational system in Egypt in contrast to that of the UK. She 
clarifies to the reader the difference between "their" educational system (i.e. UK) and "our" 
educational system (i.e. Egypt). 
9. Paradox: 
Paradox is a type of argument where the writer first ironically spells out a view that is in 
contradiction with what s/he really intends to say. S/he unfolds his/her reasoning to put the 
actual conclusion before the readers bluntly and explicitly. Article # 16 is a very good example 
of paradox argument format. The writer presents an idiom in chunk # 1 which reflects what he 
believes to be an ironical situation in Lebanon (i.e. all factions claim they have won the war). In 
chunk # 2 he uses background information that supports his viewpoint (i.e. no one has won the 
war). In chunks # 3 and 5 he expresses his specific theses (neither HezbuAllah nor Israel wins 
the war in Lebanon, and the only winner is Iran) and provides evidence to argue for those 
theses in chunks # 4 & 6.  
The analysis shows that the articles include a variety of devices for argument 
construction. With the purpose of changing an attitude or altering an action, an opinion writer 
may vary the argument constructions in one article in order to achieve his/her own goal. 
Appendix (D) includes an overview of the articles with the argument constructions used in each 
article. Table (8) includes the percentage of usage of each argument construction in the articles. 
The table reveals the frequency of argument constructions used. In these articles, it seems that 
Arab writers prefer to use explication argument format more than other formats. Also, the 
counter-opinion format is evident in these articles.  
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A persuasive article may include only the arguments that point toward the desired 
conclusion. The writers may prefer to muster evidence and argumentations to reinforce their 
point of view. This type of opinion articles (i.e. arguments that do not represent counter 
opinion) which include argument constructions mentioned in table (8) (except for Counter-
Opinion) are classified by Hatim (1989a) as through-argumentative articles, where the writer 










1 Analogy 2 7.7 % A Articles # 1 & 14 
2 Explication 13 50 % A, B, C & 
D 
Articles # 4, 5, 7, 10, 11, 
12, 13, 16, 17, 18, 21, 23 
& 24 
3 Posteriori  4 15 % A & D Articles # 1, 8, 14 & 26 
4 Priori 1 3.8 % D Article #  8 
5 Question-Answer 4 15 % A Articles # 7, 11, 19 & 24 
6 Question – 
Multiple Answers 
1 3.8 % D Article # 9 
7 Misconception – 
Explanation 
2 7.7 % A & B Articles # 6 & 21 
8 Counter-Opinion 
and Argument 
6 23 % A & B Articles # 11, 15, 17, 19, 
20 & 26 
9 Polarization 3 11.5 % A & B Articles # 2, 3 & 22 
10 Paradox 1 3.8 % B Article # 16 
Table (8) 
On the other hand, some writers prefer to present the whole scene for the readers. They 
present a thesis citing counter-opinions followed by refutation of the thesis, substantiation of 
the rebuttal and a conclusion (c.f. Chapter one). The above table (8) indicates that about 77 % 
of the articles in this research are considered to be through-argumentative texts, while only 23 
% of the articles utilize a counter-opinion argumentation.    
C. "Solution" slot: 
There are two types of solutions that are detected in the Arabic opinion articles under 
investigation: "implicit" solutions and "explicit" solutions (Appendix C). An "implicit" solution 
means that the writers only provide some recommendations, advice and/or suggestions while 
presenting the issue in different forms, such as rhetorical questions, exclamations, or any other 
form. The implicit solution is detected in articles # 20 and 22 in this research. In article # 20, in 
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chunk # 5, the writer states that we (i.e. Arabs) do not believe in absolute and ethnic enmity 
against the United Nations. However, we call for absolute and ethnic enmity against Israeli 
Zionism in the region. In article # 22, the writer presents general thesis in chunk # 7 which 
reflects an implicit solution to the educational system problem in Egypt. She states that a sound 
educational system should be stable with predetermined goals that aim at achieving human 
development. 
An "explicit" solution means that the writer provides steps for a reform process to be 
implemented, or presents a well established solution based on results of studies or a solution 
that successfully implemented in another place. This solution may or may not be followed by 
an example. Article # 5, for example, presents an explicit solution in chunk # 6. For example, a 
solution for the problem of Israeli attempts to destroy the Aqsa Mosque, the writer suggests that 
all local and international Islamic organizations and authorities are required to print a 
guidebook which reveals the history and the importance of the Aqsa Mosque for Muslims and 
others. 
Another example of an explicit solution that is based on the results of a successful 
example implemented in another place is in article # 14. The writer, in chunks # 8, 9, and 10, 
presents a solution for the problem of the increase in the number of students' admittance to 
academic learning as compared to limited places in universities. He suggests that the only 
solution is through an industrial leap which provides an alternative to education for self 
betterment opportunities. He, then, gives an example of the industrial revolution in Europe, 
Canada, Japan and the United States. 
As discussed above, there are only two articles which present implicit solutions (i.e. 
articles # 20 and 22) while other articles, which employ one of the patterns that includes the 
"Solution" slot, present explicit solutions. It seems that Arab writers of the analyzed body of 




D.  "Conclusion" slot: 
Another slot which is considered "pivotal" in the opinion articles is the concluding slot 
of the argumentation pattern. "Opinions in newspaper articles are usually formulated as 
evaluative support for a speech act of advice, recommendation or warning, which define the 
pragmatic point or conclusion of an opinion article" (van Dijk, 1998, p. 60). The superstructure 
pattern found in all the articles, regardless of differences in themes of the articles, includes the 
"Conclusion" slot.  In this slot, the writers try to focus on what they want to emphasize all 
through the article, i.e. their main intent or focal point of the article, to be the last to remain in 
the memory of the audiences. Accordingly, they employ different strategies to present and 
stress their focal point (Appendix C).  
For example a common saying is presented in article # 1 where the writer expresses a 
wish coupled with a common saying to stress the importance of Arab solidarity to achieve 
Arabs' strategic goals. For the same purpose, in articles # 3 & 5 the writer uses a rhetorical 
question, while in article # 4 writer resorts to using examples of areas where foreign 
interference is creating havoc. On the other hand, the writer in article # 24 uses an appeal; and 
to assert the gravity of the Egyptian higher education dilemma, the writer in article # 13, uses a 
warning statement, and in article # 12, uses a recommendation statement.  
Generally speaking it was noted that writers tend to use strong statements in their 
conclusion to help assert their points of view. Thus statements like “it is a disgrace”, “those are 
bad times we live in”, “the future will show no mercy (to Arab incompetence)” which appear in 
article # 2 are often resorted to in order to make a final strong impression on the reader.  
E. Forms and functions of arguments within the articles: 
Like argument constructions, argument forms play an important role in making an 
argument more effective. They include devices (like data and events, rhetorical questions, 
hypothetical questions, and so on), that writers employ within the above mentioned 
constructions to make their argument more persuasive. For example writers could use 
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informative data to substantiate their arguments. Data and events here may include but are not 
limited to the data and events that appear in the situation slot of the analysis pattern. For data as 
device within argument form is not limited to a specific slot (it could appear in any of problem, 
solution or conclusion slots to strengthen writers’ adopted position). In other words, these 
argument forms can be used in different slots of the pattern for different purposes.  
For example, "background data" are used in the situation slot, as mentioned above, to 
provide some background information about the issue and to orient the reader to the issue of the 
article. Use of background data constitutes the biggest percentage among the articles as shown 
in table (9). It includes, but is not limited to, details of previous events such as in article # 16 in 
chunks # 6, 8, 10 and 11, or news and interviews as in article # 1 in chunks # 3, 6, and 7. It can 
also be some details about a program or a system like in article # 23 in chunks # 2, 6, 8 and 13. 
Background data functions as an orientation for the reader to the issue at hand, a means of 
broadening the reader's understanding about the situation and/or a substantiation of the writer's 
viewpoint with relevant events and situations. 
S.N. Forms of Arguments How 
many 
articles 
Percentage Slots Articles # 
1 Background Data/ 
Information 
23 88.5 % All All articles (except # 
6, 15 &18) 
2 Rhetorical  
Questions  
11 42 % Prob., Sol., 
Conc. 
# 3, 5, 8, 10, 11, 15, 
16, 20, 23, 24 & 25 
3 Hypothetical  
Questions 
8 31 % Prob. # 4, 7, 9, 11, 15, 19, 
23& 26 
4 Simile/Metaphor 5 19 %  All 14, 15, 16, 23 & 25 
5 Quotations  4 15 % Prob. & 
Conc. 
# 8, 10, 23 & 25 
6 Statistical/Documentary 
Data 
4 15 % Prob. # 4, 7, 8 & 18 
Table (9) 
Other devices that are evident in the analyzed articles are "rhetorical questions". Since 
these questions do not require an answer, they function as a rhetorical tool to indicate the 
importance of the issue, the need for a course of actions, or the soundness of the writer's view. 
For example, they appear in article # 8 in chunk # 4 (questioning the importance of the issue of 
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new educational programs) and in chunk # 9 (highlighting the importance of the need for a 
reliable solution). In article # 10, the writer uses rhetorical questions in chunk # 3 to indicate 
the impracticality of the new system of academic promotion. In another article (# 5), the writer 
uses rhetorical questions to argue for his viewpoint. The writer somehow wants to rouse his 
audience's feeling towards the discussion of the Israeli attempts to destroy Al Aqusa Mosque 
by posing a series of rhetorical questions in chunk # 1. In this case, the writer presents his 
general thesis in the form of some rhetorical questions which indicate his stance as well as the 
importance of the issue at hand. Then he argues for a required positive response of the parties 
concerned in the rest of the article by using different background data.  
"Hypothetical questions" are another form of argument used in the articles such as in 
article # 7 in chunk # 4 (i.e. do academic exams play their projected role?). A question lead 
may be an effective tool of launching the opinion article and also engaging the attention of the 
audience. It opens a conversation directly with the reader, drawing him/her in. In article # 23 
the writer uses a hypothetical question in chunk # 1 to indicate the topic and the writer's stance.  
The title or the first opening lines of the articles that introduce the topic and give some 
clue to the stance to be advanced by the writer employ the above mentioned devices in 
argumentative texts. For example, the writer uses a hypothetical question in article # 4 as a title 
(Who steals Darfor's aids?), and a rhetorical question in article # 5 (Who defends the Aqsa 
Mosque?).  
The use of "simile or metaphor", as a means of getting into the article's focus, can 
convey more information about what the writer's view is about the issue. For example, in article 
# 23, the writer uses different similes and metaphors to indicate his view in chunks # 3, 4, 6 and 
7. In chunk # 7, he negatively comments on the allocated budget for developing the education 
colleges through providing those colleges with more equipment, while less or no consideration 
is given to curricula modification. He compares this behavior to the distribution of a cake with 
no concern of fruits, bread, meat and vegetables (i.e. the more essential stuff for real 
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nourishment). The use of metaphorical expressions in these examples may be justified, in the 
mind of the author, as a means of conveying the seriousness and the gravity of the topic 
addressed. Those devices arrest the readers' attention and encourage them to continue reading 
the article as well as they are indicators of the writer's stance towards the issue and/or hint at 
the topic. 
Also "quotations" are another device of argument such as in article # 25 in chunk # 6 
(namely a quotation of poetic lines by a famous Arab poet about injustice on earth). This device 
is used to point out the topic of the article, indicate the writer's stance and/or engage the 
attention of the readers.  
"Statistical/Documentary data" are also found in many articles such as article # 4 in 
chunks # 2, 3 and 7. Also it is used in article # 7 in chunk # 3 and in article # 15 in chunk # 2. 
These data function as factual evidence that makes the issues obvious to the audience with 
actual numbers and statistics. It seems that statistics are less likely to be used in the Arabic texts 
under investigation. The Arabic opinion writers of the analyzed articles of this research 
sometimes present them as integrated data within the texts to support their opinions. 
General Comments on the Articles: 
In reference to Appendix (B), it can be noticed that articles # 1, 2, 6 & 7 have similar 
superstructure pattern; however, they are different in presenting their arguments within the 
problem slot as illustrated above in table (8). Variations in the text structure of the articles do 
not only exist with respect to individual writers, but also with respect to the topics. For 
example, most of the articles on educational topics follow pattern A, while articles on political 
topics mostly follow pattern B &A. Another example is that two articles (# 22 & 26) written by 
one writer on two different topics are each structured with a different organizational pattern 
(Appendix B). Since the topics of the articles are different, one can assume that the variations 
in the text structure may be due to variation in the topics. This does not mean, however, that 
similar topics would utilize similar text superstructure pattern; in fact articles discussing similar 
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topics (e.g. articles # 8, 12 & 22) illustrate different organizational patterns (D, A & B), 
depending on the writer's preference of text organization (Appendix B). Furthermore, two 
articles on different topics (e.g. articles # 3 and # 7) share one superstructure pattern (Appendix 
B). Thus, it seems that further research with more data is needed to see to what extent the topic 
would be a factor affecting the structure of writing of Arab writers in argumentative texts. 
Another feature that can be detected from the analysis is that each article has its own 
paragraphing system (see Appendix A). For example, article # 12 consists only of one long 
paragraph. However, it includes the situation, problem, solution and conclusion slots of the 
superstructure pattern. On the other hand, article # 19 consists of 12 paragraphs and only has 
the problem and conclusion slots of the superstructure pattern. In addition, the punctuation 
system in Arabic reflects no agreement on a single set of rules. It is evident from the 
punctuations used in the articles that they do not refer to common concepts among the Arab 
writers of those articles. For example, in article # 19 the writer poses a hypothetical question in 
chunk # 3 and ends it with an exclamation mark (!). In article # 8, the writer poses a rhetorical 
question in chunk # 4 and ends it with two dots, then a question mark followed by an 
exclamation mark (..?!). Also the different use of the brackets among the articles is evident. For 
example, in article # 10, the writer mentioned a common saying between brackets in chunk # 
12, while in article # 19, the writer uses the brackets extensively in the article to emphasize his 
own views. In article # 19, he states "Is this campaign against … (really/truly) innocent?. In 
article # 4, the writer uses the brackets in a different way in chunk # 3 to emphasize his 
criticism of the situation by putting two exclamation marks between the brackets followed by 
two dots [(!!)..]. 
An insight into the rhetorical superstructure of the articles' texts is useful for AFL 
learners to be aware of the general features as well as some specific details of Arabic 
argumentative texts. One tentative conclusion to be drawn from the results of this study is that 
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AFL learners can be sensitized to Arabic rhetorical effects, and to the rhetorical structures that 





This chapter includes three main sections. The first section presents some general 
pedagogical implications of the findings of this study and introduces some implications for 
Arabic reading and writing classroom activities. In the second section, the limitations of this 
study are discussed and followed by some questions for further research. And the chapter ends 
with a conclusion section. 
General Pedagogical Implications: 
Teachers of academic writing may face problems with advanced AFL learners whose 
writing works are relatively free of gross grammatical errors but which do not have Arabic text 
sound. The Arabic grammar can be grasped and even vocabulary; however, writing in Arabic 
requires more than only syntactic and/or lexical proficiency. In other words, the global text 
structure of Arabic should also be considered. The discussion of the analysis results of this 
study can contribute to sensitizing the AFL learners and teachers to various features of Arabic 
argumentative text structures and could solve some problems of Arabic reading comprehension 
and writing production that could arise.  
The analysis of newspaper opinion articles discussed here, as one form of 
argumentative text types, shows that the superstructure patterns employed most by the writers 
of the analyzed articles are two patterns:  
(A) – (Situation) Problem-Solution-Conclusion, and  
(B) – (Situation) Problem-Conclusion.  
It has also been observed that articles which employ the same superstructure pattern may 
show various strategies of presentation of ideas and arguments. As one article, for example, 
draws an analogy between two arguments, another article employs cause and effect 
presentation of arguments. The discussion of the results of the study (c.f. Chapter 4) indicates 
which of those strategies is more recurrent in the body of the texts analyzed. Furthermore, the 
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results reflect the variation in positioning of the general thesis statement within the texts and 
degrees of the recurrence of each position.  
The most important pedagogical implication of the above results is that there is a need 
to familiarize learners with the recurrence of and the variation in text patterns that appear in the 
body of analyzed texts. For example, in case of recurrent organizational structures, although 
those structures are only two of other detected patterns in the articles, it is important to 
familiarize learners with them especially at the stages when learners first begin their encounter 
with connected discourse and are not ready yet to be exposed to the full fledged variations that 
exist or coexist in Arabic argumentation. Moreover, since the middle position of the general 
thesis in argumentation is found in Arabic opinion articles, such an option should be noted, and 
taught to AFL students, as it may be one with which they are unfamiliar. 
Classroom Implications: 
Horing (1993) indicated that as reading and writing basically dependent on the 
interaction relationship between reader and writer, they cannot be studied separately. In other 
words, both processes share cultural knowledge and expectations about the texts. For this 
reason, to enhance communication between readers and writers, an understanding of features of 
texts is essential. Thus, multicultural academic learners with various reading perceptions and 
writing backgrounds need to develop their comprehension of Arabic text features to reach an 
Arabic-like proficiency level. A relatively good acquaintance with the rhetorical features of 
Arabic could help learners successfully get over the difficulties of comprehending and 
producing Arabic argumentative texts.   
This research could have an important role to play in the above mentioned processes 
(i.e. reading and writing). The results of this research highlight for teachers of Arabic the 
different textual organizational structures that learners need to be familiarized with at early 
stages of text reading and writing (since they are the ones students are likely to encounter in 
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Arabic texts). In other words, they could be a good base for an integrated reading and writing 
curriculum. This curriculum would mainly consist of three phases:  
Phase one: For learners to reach higher levels of proficiency in writing, teachers should 
rely first on training those learners to be discourse analysts. This approach is based on 
encouraging learners to go beyond focusing only on sentence structure to the identification of 
the superstructure of the text. In other words, this analysis should look at the ways in which 
specific text choices are related to wider discourse factors. Students should be introduced to the 
various rhetorical features that they need to know about Arabic texts, namely: the most likely 
organizational structures, types of thesis statements and where they are situated in the text; as 
well as argumentative strategies. This could be done inductively or deductively. 
Phase two: The Arabic superstructure patterns detected in this study lend themselves 
well to reading classroom activities. Reading teachers can start providing AFL learners with 
concentrated exposure to the most common superstructure pattern (from among the detected 
ones in this research). This choice will reflect one of the frequent patterns used to build up 
arguments in Arabic speaker's minds. The pattern will usually be at least partially identified in 
advance by the teacher. This approach will accelerate the development of the learners' sense of 
what sounds natural in Arabic language. The teaching sequence may start with the learners 
responding to a single argumentative text in terms of meaning.  
As part of the subsequent conscious examination of the previous text, each group of 
students can be given one article each and asked to work through them rapidly to identify the 
text structure choices which the writers made. This involves establishing the context of the text: 
what audience it is intended for, what its purpose is, what its superstructure can be, and so on. 
In the second step, the learners are guided towards focusing explicitly on specific features of 
text structure which are distinctive in some way (e.g. forms of information used in the 
Situation/Introduction, type of argument construction, argument strategies, forms of 
information used in the conclusion, and so on). The analysis should also be designed to focus 
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on argument constructions and forms looked at in terms of their function in that article. 
Therefore, the discussion of the groups' findings would follow through naturally into various 
broader socio-cultural issues: the implications of the use or non-use of rhetorical questions, the 
different placements of the general thesis within the article, the various attraction strategies 
used by opinion writers to involve the readers, the forms and constructions of arguments 
utilized to make the writer's opinion appeal to audience, and so on. It could be argued that such 
a sequence of activities could be divided amongst different groups which then pool their 
findings in a round-up discussion. This encourages the groups to listen and react to what the 
other groups say, and gives the round-up stage greater weight in the activity. The analysis of 
the article's text is essentially a purposeful task which fits in well with the current approach of 
task-based learning. By analyzing similar examples of articles in the same way, learners may 
well notice many aspects of Arabic other than ones being traced. More importantly, the analysis 
gets the learners used to looking at texts as discourse patterns. In addition, seeing repeated 
patterns of text superstructure provides learners with a far more memorable image than a single 
example can ever do of how the speakers of Arabic go about constructing their argumentative 
texts. 
From the perspective of the classroom, one great advantage of opinion articles is that 
each article includes many different argument constructions and forms. Each construction has a 
certain function in the article. Given the assumption that one superstructure pattern will be 
taught, this will allow the students to experience various constructions of arguments for their 
opinions within one text superstructure pattern. 
Thus, through reading analysis, students can acquire the functional nature of different 
texts. This exploration will enable AFL learners to come to a greater awareness of the 
assumptions underlying Arabic cultural writing conventions. This gives a good deal of the 
exposure together with explicit noticing which leads to effective learning. 
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Phase three: The final phase is when the text is fully analyzed and it is geared towards 
allowing the learners to explore the use of detected features more widely. This phase aims at 
and helps AFL students to produce argumentative texts that sound natural to Arabic audiences. 
This can be done through encouraging learners to produce texts similar in organizational 
patterns to ones used by Arabic speakers. An emphasis should also be placed on engaging 
students in various exercises in order to have them analyze their audience and choose 
appropriate language tools and persuasive strategies based on their relationship with the 
audience as well as their purpose of writing.  
One way to urge AFL learners toward a greater understanding of audience, context, and 
language is to assign them to write an Arabic opinion article in two versions. One version is for 
an Arabic newspaper and the other is for one of their native newspapers. The pedagogical 
underpinnings of this task are that cultural constraints on the given situations will push them to 
make varying rhetorical choices based on their audience.  
It is advisable that topics chosen by AFL teachers for the writing task should fulfill a 
number of criteria to help learners in their writing. The first criterion is that the writing topic 
would stimulate AFL learners into expressing their opinions. Second, the teacher should solicit 
an argumentative topic, as an attempt to justify a problem-solution pattern where the thesis 
summary must be upheld or challenged. Students should be required to search for a 
controversial social or political issue in order to write an opinion article. The third criterion is 
that the same topic has to be used for the entire group, because it allows group discussions 
about argument structure to compare different patterns and different purposes used for that 
topic. Students should also be instructed to use argumentative forms and constructions noted in 
the texts they were exposed to for arguing their opinions. Based on the three criteria for topic 
selection, the writing task can be an answer to a question like: "Do you agree or disagree with 
the following statement: existing educational systems do not comply with the development in 
technology?" or "Do you agree or disagree with the opinion that Iraq's invasion was an 
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unjustified American pretext to occupy the country and foster Israel's wars in the Middle 
East?".  
A peer-review activity is the first step to determine the superstructure patterns used in 
the students' articles and to identify the thesis statement within each article. The second step is 
to return each article to its author to decide whether the pattern detected by peers is similar to or 
different from his/her intended one. Each student then is asked to look for particular 
characteristics of his/her writing style in order to compare it with other students' choices and to 
determine whether they conform to Arabic-like writing or not. The teacher then discusses the 
salient differences and similarities between the articles written in Arabic to Arab audience and 
to their L1 audience, as well as the variations between the articles written to the same audience. 
Additionally, according to Matsuda (1997), it is imperative to engage students in their own 
examinations of why they make the particular writing choices that they do. Thus, the teacher 
asks each student why s/he made the writing choices that s/he did. During this activity, the 
teacher and the students go over the articles and the teacher asks them specific questions about 
patterns, thesis statements, language tools, and allegorical meanings. The objective is to have 
the learners take social, cultural, and political elements into account while assessing their 
writing context, in order to prepare them to write for a particular audience for their persuasive 
articles.  
Limitations of the Study 
This research would seem to have five main limitations. First, it should be noted that 
this study has examined only 26 Arabic opinion articles selected from one Egyptian newspaper. 
This imposes limitation on the generalization of the findings of the results attained in this study. 
Second, this selection also imposes limitation on the investigation of the patterns of similar 
articles from other Arabic-language, non-Egyptian newspapers to exhibit more clearly any 
variations in the patterns observed in this study.  Third, the selection of the articles has been 
confined to political and educational topics. This limited range of topic variation restricted the 
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range of text superstructure patterns detected. Fourth, it was important for this research to 
employ the most applicable method of analysis to Arabic texts to reveal more precisely the 
characteristics that are pertinent to Arabic argumentative texts. However, limited research 
studies conducted in the same field make it difficult to choose the most appropriate from 
among the available methods that were used in relevant English studies. The last limitation is 
that there is a clear scarcity in Arabic textbooks that explain the acceptable and existent 
rhetorical variations in written Arabic within Egypt's educational system.  
Questions for Further Research: 
The limitations of this research data could suggest some dimensions for further studies. Some 
of these suggestions are as follows: 
1. Another study with a larger body of texts and more variant writers and topics. 
2. Research that covers other types of texts (e.g. narrative, descriptive, instructive, etc.)  
3. A study that analyzes different structures of one genre such as: advertisements, 
reference letters, film reviews, grant proposals, book blurbs, annual reports, book 
reviews, travel brochures, job applications, company reports, company brochures, 
academic introductions and newspaper reports. 
4. Pedagogical research that studies the effect of introducing rhetorical structures on text 
comprehension and production. 
5. A research study could be geared towards inspecting the relations between semantic and 
functional text units (i.e. chunks in this study): how do different text functions correlate 
with semantically definable text units, and how is the functional-semantic text-unit 
complex exposed through formal devices? 
Conclusion 
Written language has always played a dominant role in education. When students, 
taught to write in one culture, enter another, it can be suggested that they lack knowledge of the 
appropriate structures of the new culture. Because of the importance of the function of 
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persuasion in and out-of-academic situations, students have to demonstrate the ability to 
organize/reorganize their texts in order to inform or convince. They should be exposed to the 
systematic variation with regard to the topic and the social and psychological relationship of the 
reader and the writer.  
Arabic opinion articles exhibit a mixture of rhetorical organizations, which reflects the 
familiarity of their authors with various kinds of rhetoric strategies. However, it seems that the 
majority of these articles follow one of two common superstructure patterns, i.e. pattern (A): 
(situation) – problem – solution – conclusion and pattern (B): (situation) – problem – 
conclusion.  
In the light of the study's results, AFL writing programs should expose AFL learners to 
a variety of text types in different fields, so that they can be made aware of the textual and 
structural differences across text types. In addition, a discourse-based approach should replace 
a sentence-based approach. An Arabic written text should be approached as a piece of unified 
discourse in which each structural unit plays a role in its creation, processing and interpretation. 
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  1 # elcitrA      الاعتراف بالحق العربي مؤجلا :مقالعنوان ال
 6002/21/71التاريخ:    اتب: محمود مراد ـــالك
 stnemmoC  nrettaP txeT P
 1
 
 أن خاصة فتضيع الفرصة ..دائما يجيء الاعتراف بالحق العربي بعد فوات الأوان
 القياسبتائج العرب لا يتمسكون بالحقائق التي تظهر ويركزون عليها ويستثمرون الن
الصحف  هما نشرتوالأمثلة في ذلك عديدة منها  1..والتحليل فيما يخدم قضاياهم
 2..ووكالات الأنباء في العالم خلال الأسبوعين الماضيين
موم عوام لأكوه منصوب الأموين الومنذ ثلاثة أيام ألقي كووفي عنوان خةبوة الووداي قبيول تر
قوو  اتهوا لحالمتحدة فأعترف بالممارسوات السويئة للولايوات المتحودة الأمريكيوة وانتهاك
ضود  وأكثور مون ذلوك تحودا عون انحيازهوا لإسورائيل الإرهوابمحاربوة  بودعو الإنسوان 
تبوه ونفوس المعنوي كتبوه الورئيس الأمريكوي الأسوبق جيموي كوارتر فوي أحودا ك .العورب
عواملوا موع ومع ذلك فان العرب لوم يت .3الاعترافنه أراد أن يتةهر علي كرسي ويبدو أ
ا موون معلومووات وفراء فووي حووين أنووه وذا كووان ا خوورون هووم الووذين قيوول هووذ همووا ذكوور
 4!يقعدوها أنلمصلحتهم لكانوا قد أقاموا الدنيا دون 
م غالبا حركته ا فانـ ووذا تحركو !والمشكلة فيما نري أن العرب لا يتحركون ـ ولا قليلا
 ون ولاوأنهم يضعون أنفسهم في موقف الدفاي فلا يهاجم !."محلك سر" نما تكو
دفعوا ي أنير يستخدمون المفردات المفروضة عليهم دون مناقشة وبغ وأنهم ..يبادرون
ه ريتشارد بوهنا أذكر حديثا صحفيا أدلي  5..م ودراساتهمهم ولي الساحة بمفاهيمه
فة صحي يولميرفي مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لشئون الشر  الأوسة 
 انحيازال هناك بالفع ون" :ـ وبصرف النظر عن قوله 6002ديسمبر 3المصري اليوم ـ
لدرجة الهذه  كان العرب يهتمون وذا" :فإنني أتوقف عند قوله .."أمريكيا لإسرائيل
ان كالعرب  أن" :ثم يضيف شارحا .."بالفلسةينيين فلماذا لا يستقبلونهم في بلادهم ؟
تهم د فدعيجب أن يكونوا كرماء مع الفلسةينيين كما كانت وسرائيل حفية باليهو
 .6"!!ليعيشوا فيها
ئيس ان قالوه الور قسوب مواـ موع  الأخور وهوذا القوول شوبيه بول متةوابق ـ مون الوجهوة 
 و يشوعروننوه وذا كوان الأوروبيوون متعواةفين موع اليهوود أأ" ..الإيراني أحمدي نجادي
 .. 7"؟ا لا يأخذونهم ليعيشوا في أوروبافلماذ ..بنوي من الذنب تجاههم
ل هوذا قوو أنمع  ..لولا تزاولكن الفر  أنه عندما قال نجادي هذا اشتعلت الحرب ضده 
وا م يضوةهدفان العرب ـ الذين يتعرضون ا ن لكل أنواي الاضةهاد والظلم ـ ل ..صحيح
 8!!اليهود في أي عصر
وأنهم  ..ئعةالعرب هم أساتذة الفرص الضا ونوأغلب الظن ـ وبعض الظن ليس وثما ـ 
ي الحتمويفضلون المعارك البينية ضد بعضهم البعض بديلا عن التكامل المفروض 
تصاري واحد تلد الوهذه قمة المأساة فإن القوي الوةنية داخل الب ,بل ..لمواجهة ا خر
 :كبيرتينين الحيا تتربص كل من القوت"مثلما يحدا ا ن في فلسةين  9فيما بينها
يادات ت للقووصل الأمر ولي حد تدبير وتخةية عمليات الاغتيالا لأخر فتح وحماس 
ئيل ل وسرامما يتيح الفرصة ـ علي ةبق من ذهب كما يقولون ـ لكي تستغ 01والرموز
هل هؤلاء  :عالمهذا المناخ فتقوم بعمليات اغتيال لتزيد من لهب النيران ثم تقول لل
سةين ينبغي أبناء فل أنوأظن  . 11"!ويحكمونها بحكمة؟ .تكون لهم دولةن أجديرون ب
أبو  جتمايايخلصوا لقضيتهم ـ التي هي قضية قضايا العرب ـ وبدلا من مقاةعة  أن
وكفي  اتيجيفانه علي الجميع ان يتحدوا لتحقيق الهدف الاستر ,مازن كما حدا أمس
 12.!ضياعا للفرص
ويصوبح  ..قومي مخلص يمتليء فمه بالماء ويشوعر بالاختنوا أي عربي  أنوالخلاصة 
ي عوز مثل الفيلسوف الذي أمسك مصباحا منيرا وراح يبحا في الشواري والةرقوات فو
 !أبحا عن ونسان :ولما سئل قال ..النهار
ي راي علوالص التائه في ضلالات المصالح الشخصية .."العقل العربي" ليتنا نجد ..و
 .13!!غوايات العولمة ..الكراسي و
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 2 # elcitrA      !لعودة ولي الزمن الرديءعنوان المقال: ا
 7002/7/42يخ: التار    محمود مراد  الكــاتبـة:
 stnemmoC  nrettaP txeT P
علي  ةواتخوقد يتراجعون خةوة لكنهم بعدها يقفزون  ..يمضي ا خرون في تنفيذ مخةةهم بثبات 1
ا لرديء حيالزمن ا ولييتراجع العرب ولي الوراء ويعودون وبقدر ما يفعلون بقدر ما  ..ةريق الدمار
سرون كل ة ويخاتجاهات مختلف وليويتفرقون أشتاتا  ..يفقدون البوصلة فيضيع من أقدامهم الةريق
كنا ا ن في شهر يونيو  ووذا!1فترة موقعا وتتساقة من سجلاتهم مزايا كانوا بها يتصفون ويتمتعون
ة ةويلا ترك الفرص المدعم أمريكيا ـ فانه لا ينبغي الإسرائيليـ نتيجة العدوان  7691 نتذكر هزيمة
دا ربية صموت العفانه من أتون المأساة تفجرت الةاقا ..للندابات لمواصلة لةم الخدود وشق الجيوب
كتوبر رب أوعبرت عن نفسها بجدارة في حرب الاستنزاف حتي كانت الذروة في ح ..وبناء وكفاحا
 2..العالم سادسة فية الالمجيدة التي جعلت من العرب ـ علي حد ما قال خبراء الاستراتيجية وقتها ـ القو
حسن تاحة والمحتملة والم الإمكانياتأيضا وأهم  ونماوالعدة فحسب  والمقصود هنا ليس العدد
 ..يدةوفي هذا تبرز قيمة الفكر والعق ..استخدامها وتوظيفها لخدمة الغرض الاستراتيجي
ي آخر ـ علأو ب يحافظ العرب ـ كل العرب لأنهم جميعا شاركوا في الحرب بشكل أنولقد كان مفترضا 
علوا بل لم يف لكنهم لأسف ..وليهاالأمام من النقةة التي وصلوا  ولي هذه المكتسبات وينةلقوا
ةةا فوضعوا خ حقيقة القوة العربية أدركواا خرين ـ الأعداء والخصوم ـ  أنفي حين  3وتراجعوا
 ليوالرموز وماء لتدميرها بدءا من محاولات تشويه التاريخ ومحو الذاكرة والاغتيال المعنوي للزع
عارك مبدخول  الإغواء ولي ..زري وتغذية الفتن في داخل كل منها ولي ..الأقةار العربية بين الإيقاي
لسةح ا ولييني الد وفي نفس الوقت التركيز علي هدم القومية العربية ودفع ما يسمي التيار ..جانبية
عربية لبلاد الاي كل فكنا ننسي ـ وارتكب هذا التيار  وذاحتي كان ما كان ـ  ..لمواجهة التيار القومي
جة يسكت حأية ورغم هذا ولا أدري بأية دعوي وب ..أحداثا دموية مؤسفة شوهت صورة العرب عالميا
في  'ظورةالجماعة المح 'العرب علي هذا التيار الذي يأخذ أسماء مختلفة لعل أكثرها ةرافة وغرابة اسم
ة أحوال وأعمال واللافت للنظر من دراس 4!في فلسةين 'حماس 'اسما بريقا وزيفا ولعل أكثره ..مصر
نه إف !..المؤمن وحده انه أساسبالكفر علي  وليههذا التيار انه في الوقت الذي يتهم فيه غير المنتمين 
 ضربه لكلدة ووهو يمارس أفعالا تدل علي أنانيته الشدي ..يجري اتصالات مع قوي أجنبية معادية
 ركة حماسحارسه للشعب وخير دليل علي هذا هو ما فعلته ولا تزال تم والإنسانيةالمصالح الوةنية 
مة بيت نها مهاجز وموتنتهك الرمو ..في غزة وذ تغتال المناضلين الفلسةينيين وتقتل النساء والأةفال
العبا وينية السلةة الفلسةومنها انتهاك مقر رئيس  ..الزعيم ياسر عرفات وسرقة بعض متعلقاته
ملفات  ت وبعثرةابراوالاستيلاء علي مقر المخ ..بمحتوياته والتقاة صور بةريقة لا أخلاقية في مكتبه
 !..ن جوعا خرويموت ا أنيهم  وجمع المواد التموينية والغذائية لحساب أفرادها ولا ..المعلومات
ون راتهم يلهبينما هم في سه ..رجسا من عمل الشيةانومنها محاربة ومنع ممارسة الفنون باعتبارها 
 5!!ويرقصون
نا ئة وصورتنا سيحيا تبدو سمعت ..الزمن الرديء وليلقد عادت حماس بهذا لتدفع كل العرب للعودة  
تةالبوا  أنم قبل ا بينكأنفسكم وةبقوا العدالة فيم أصلحوا :العالم ولسان حاله يقول ولينامشوهة فينظر 
 6!خرين بهاا 
هلية الحرب الأومز  وما يجري في غزة بانعكاساته السلبية ليس بعيدا عما يجري في لبنان المهدد بالت
لتي لعرا  واافي  الةائفية ووثيق الصلة بالمحنة التي تحية بسوريا وليس بعيدا عن الأحوال البشعة
دمير و هدم وتقه وهم يكن ممكنا تصديما ل ولييحركها ذات التيار المنغلق غير الواعي وذ وصل الأمر 
 أنهاكفي ة ـ وذ ية مهمتاريخية وبها فثار مهمة وتحمل أسماء رموز ديني أنهاالمساجد ـ ولا أريد القول 
لا نريد  وننا 8!أليس هذا كله عودة الي الزمن الرديء 7!دور عبادة وبيوت من بيوت الحق سبحانه
سودان وال الاستةراد بذكر ممارسات جرت ولا تزال تجري في أقةار أخري مثل السعودية واليمن
 9..ةالظلامي اراتوالمرتكبون لها من أتباي هذه التي ..والصومال والجزائر والمغرب وغيرها وغيرها
قوم به كل ما ت بكشف التياراتالمةالبة فورا بالتصدي بحزم لهذه  ولي ..لكني أريد تجاوز القول والرصد
رارا قوليكن هذا  ..وتةبيق القانون بحسم وضرب قياداتها وأنشةتها بيد من حديد ..أمام الرأي العام
د عدنا فنحن ق 01..يالإسلامعربيا جماعيا من جامعة الدول العربية بل وأيضا قرارا من منظمة المؤتمر 
لجهل ا نتصارلانخضع  أننستمر في التراجع ومن العار  أنومن غير المسموح  ..الزمن الرديء ولي
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 3 # elcitrA    حاضرون أم غائبون؟ ..والمستقبلالعرب عنوان المقال: 
 7002/1/41التاريخ:     محمود مرادالكـــاتب: 
 stnemmoC  nrettaP  txeT P
ل وون الانفصا !أكاد أقول ون العرب غائبون عن معركة صنع المستقبل في أمتهم وبلادهم 1
وأكثر من هذا  ,1ولالسياسية للدقائم وحاد بين أمنيات الجماهير وتفاعلاتها وبين التحركات 
ا غير نة لأنهت فمفإن جامعة الدول العربية تبدد ةاقاتها في تحركات جادة وذكية لكنها ليس
الغضب والدهشة ووالأمر المثير للغيظ  2..مسلحة بتأييد فعلي ودعم مؤثر من الدول الأعضاء
بينما  ..الاةلا مبلكنها تلقي الالممزوجة بالمرارة أن قوي عديدة تساند العرب في قضاياهم 
 3!!.لحاريب اتتربص قوي أخري ضد العرب فتلقي كل اهتمام ليس بالصد والرد ولكن بالترح
تشهدها سة التي قادمفإننا نؤكد أن مباحثات الأيام ال ..ووذا دخلنا من التعميم ولي التحديد
 علي مديوبير كستؤثر الي حد  العواصم العربية خلال شهري يناير الحالي وفبراير القادم
قومي من اللأدة امة العربية ونشدد علي هذا انةلاقا من وحالسنوات القادمة في مستقبل الأ
ؤثر ليس فقة و ضرب هويته العربية يأفإن تقسيم العرا   4لي الخليجوالعربي من المحية 
ريا سا محول أسان قضية فلسةين تمثأوكما  ..يضا في المغربأفي المشر  العربي وونما 
لي علسلبية اتها لما يحدا في المنةقة فإن قضية الجزر الإماراتية المحتلة تلقي بانعكاسا
ساريو بوليونفس الشيء بالنسبة لمشكلات السودان والصومال وصحراء ال ..اتساي الأمة
 5..ولبنان وغيرها وغيرها
لعربية امة ري ويجري في الأووذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بهذا الذي ج
لتعامل لةةا وتتحسب لما سوف يجري فلا تترك شيئا للمصادفة وونما تضع استراتيجيات وخ
قة ليست ف قضيةمع المتغيرات والاحتمالات فإننا ـ أعني العرب ـ أولي وأحق بهذا لأن ال
 لاهتماما اهولكننا ـ لأسف ـ لا نعةي ..تؤثر فينا وونما هي نفسها تمثل مصيرنا كله
 6..المةلوب
ة الي خة أشاروفلقد تحدا بوش ـ الأربعاء الماضي ـ واعترف بفشل خةته السابقة  ..ومثلا
وقف عربي ولكننا لم نسمع عن م 7..وتراوحت ردود الفعل تعليقا عليها ..بديلة جديدة
سة من رئا حركتن كما لو كان الأمر لا يعنينا لأنه لو كان كذلك لكنا قد سمعنا ع ..موحد
ثم ها  8وراتو تشاوري لدراسة التةأالقمة أو من دولة عربية للدعوة الي اجتماي رسمي 
ا قة لكنهلمنةاهي كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية تبدأ جولة محدودة في دول 
وبعد غد  ..مهمة اذ ستجري محاولات محورية مع الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ غدا
ويج لتر ردنلي مصر والأوتلتقي في الكويت بوزراء خارجية دول الخليج الست اضافة س
نةن عندما وهذا بالضبة ما فعلته واش 9..نجاحهاواستراتيجية بوش والمةالبة بدعمها و
اا ومرورا بأحد 1002 حداا سبتمبرأكانت تةلب علي مدي السنوات الست الماضية منذ 
 هاأنول وتق دارته ثم تعودولةلب بالنسبة لما يعلنه بوش والعرا  وذ كانت تةلب نفس ا
 01..خةأت وتضع خةة بديلة تةلب دعمها ثم تعترف بخةئها وهكذاأ
ي فاما وبالقياس نفسه نري المأساة في فلسةين ونري المأساة منذ نحو خمسة عشر ع
 11..!ولا يتخذون موقفا حاسما ..الصومال ولا يحرك العرب ساكنا
وونما  زا رايسندولييام القادمة مهمة ولا أعني بها فقة زيارة كوفأقول ون مباحثات الأأعود 
ي ء دول فرؤساوأيضا زيارات سيقوم بها زعماء فخرون للمنةقة منهم المستشارة الألمانية 
لابد  نهأحسب أو ..ووزراء ومسئولون من أوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرهم ..فسيا المركزية
ا مزاء وع كل هؤلاء رأيا عربيا موحدا يعبر عن فكر عربي موحد وموقف عربي ن يسمأ
 21!.ن يجريأيجري وما يحتمل 
 جنبيةأ صابعأويجب ألا يكون مصير الأمة معلقا بين  ..ن قضية المستقبل هي قضية مصيرو
فتيت ا  وتعريم الفهل ترتاح رءوسنا علي أيدينا وننتظر تقس ..لي ما تريدوتلهو به وتدفعه 
لأندلس لة االسودان واندثار الصومال تمهيدا لضرب الدول الأخري ووأدها كما ضاعت دو
  31!.دفاعا عن البقاء؟ ..وحضارتها أم نبدأ الحركة اليوم وليس غدا
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   # elcitrA4      دارفور؟من يسر  مساعدات : عنوان المقال
 7002/2/81التاريخ:    الكـــاتب: محمود مراد 
 stnemmoC  nrettaP txeT P
 1
 
تهام فإن السرقة والا ..ترددت كثيرا لاختيار عنوان أقل حدة لهذا المقال لكن لم أجد
 ي غرببارتكاب جريمتها هما أقل مايمكن توجيهه في ضوء الواقع الذي يجري ف
نوان تيار عولعله كان يمكن اخ !دارفورالسودان والمعروف اعلاميا وسياسيا بإسم 
ام الحقيقة لكن ذلك كان صعبا أم 1سياسية أم ونسانية؟هل هي  ..أزمة دارفور :مثل
غت عنف بلل والالتي تقول ان المساعدات الدولية لأبناء دارفور المتضررين من القتا
عجب ـ لم سبعمائة وثمانين مليون دولار لكن ـ وهنا وجه ال 087السنة الماضية 
لمساعدات ة علي هذه امائة وثمانية وثلاثين مليونا فق 831يصرف منها فعلا سوي 
ون دولار ـ قد ـ ستمائة واثنين وأربعين ملي 246أي أن الباقي وهو !المخصصة للغذاء
 2!ضاعت في الةريق أي قد تمت سرقتها نهارا جهارا وبلا حياء
ئيوة فوي لقود ذكور لوي هوذه الأرقوام أحمود هوارون وزيور الدولوة لشوئون المسواعدات الغذا
نوه لوموة فاولكي نستكمل المع ..ند ولي مصادر رسمية موثو  بهاأي اننا نست .السودان
الزيت ولابد من معرفة ان هذه المساعدات تذهب في صورة أغذية مثل العدس والسكر 
ألوف  008مليون شخص ـ هوم عودد المتضوررين ـ مونهم نحوو  3.3لنحو ,وما ولي ذلك
زيود أي ان نصيب كل شخص لاي ..مليون خارجها 5.2داخل معسكرات النازحين ونحو 
السوؤال  زواذا موا قفو 3(!!)..دولار شوهريا 5.3دولارا فقة في السنة أي نحو  24علي 
ون ل والشوئعن الباقي وأين ذهب؟ فإن الرد يجيء مبهما بأنه قد توم اسوتهلاكه فوي النقو
لادارة لكوون هووذه الاجابووة بووالةبع غيوور منةقيووة وهووي تخووالف أدنووي قواعوود ا ..الإداريووة
 فمووا بالووك والووذين يشوورفون علووي توزيووع هووذه ,ونظمهووا حتووي فووي أقوول الوودول تقوودما
 4؟!منظمات دولية المساعدات خبراء دوليون من
  5:والقصد فيها ثلاثي الأبعاد ..اذن فإن العملية مقصودة
سةاء ن للوفيرفعون الأسعار ويدفعو .ـ أن يستفيد المنتجون في البلاد المانحة1
 تحقيهالي مسونفس الأسلوب خلال عمليات النقل فتصل تكلفة سلعة ما و ..والسماسرة
عبر  بل انها اذا جاءت ..قيمتها الفعلية لاتوازي دولارينبعشرة دولارات مثلا بينما 
 !التجارة العادية لاتكون بأكثر من ثلاثة دولارات
 ـولية ـ ان يستفيد المسئولون عن توزيع المساعدات ـ وهم من المنظمات الد2
بت قد ةلوعلي سبيل التحديد ف ..فيتسترون علي بعض الدول المانحة وممارساتها
ا لية حيالمح سودان ان تشتري هذه المنظمات الدولية احتياجاتها من السو حكومة ال
 ..لكيتوافر الانتاج الوةني من الذرة والسمسم والزيوت والسكر وما ولي ذ
ق فيحق بما يؤدي الي خفض الأسعار والتكلفة وبالتالي يتضاعف حجم المساعدات
وبالفعل  ..ذونهالضئيلة التي يأخالاكتفاء للمحتاجين الذين لاتكفيهم ا ن الكميات ا
اليا واستر وروبيوافقت نحو خمسين بالمائة من الدول المانحة بينها مثلا الاتحاد الأ
ةي نها تعاقالت ولكن القوة الأعظم الولايات المتحدة رفضت وبشدة  ..والمانيا وغيرها
ن أو زارعيمالمعونات من انتاجها الوةني لدعم المنتجين الأمريكيين سواء كانوا 
وفرضت رأيها  ..وعلي هذا فإنها ترفض ,غيرهم بل ولدعم شركات الشحن والنقل
 !علي الجميع
ة وتستمر الأزم ..ـ انه في ظل استمرار هذا تتوالي الاتهامات ضد حكومة السودان3
ة الخفي ندتهامشتعلة وتستثمرها القوي الخفية ـ الاستعمارية الةامعة ـ لتحقيق أج
قضية  ..سانيةوتستثير بها المجتمع الدولي لتعتبر الأزمة الان ..بها الخبيثةومآر
 6.دانسياسية تعةيها ذريعة للتدخل والسيةرة علي هذا الجزء المهم من السو
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 7
 
ولايات ـ وال مانحةوضافة ولي هذا وأشير ولي نفس المنهج الذي تتبعه الدول ال ..ولعلني
ال الشم فإنه خلال وبعد مباحثات .المتحدة بالذات ـ وتةبقة في جنوب السودان
 عاصمة ـوسلو أوالجنوب التي انتهت باتفاقية السلام قررت الدول المانحة في مؤتمر 
عادة ان لارصد نحو سبعمائة مليون دولار مساعدات عاجلة لجنوب السود النرويج ـ
تفا  بقا لاالاعمار وادارة شئون المجتمع بواسةة حكومة الجنوب التي يرأسها ـ ة
لفا خوداني س السحاليا سيلفاكير النائب الأول للرئي (السلام ـ رئيس الحركة الشعبية
 وب سوية الجنانه حتي ا ن لم يصل ولي حكوملكن المفاجأة  )..للدكتور جون جارانج
نها عاجلة افقة من المعونة التي من المفترض  %01سبعة ملايين دولار فقة أي نحو
  7!!جدا
نقسم يجي يولقد صار الهدف الأمريكي من الغرب السوداني معروفا وهو هدف وسترات
 8:منها ..ولي عدة أهداف فرعية
تورول بالسوودان ـ دارفوور وموا حولهوا ـ اذ ثبوت ان بهوا فبوار ـو السويةرة علوي غورب 1
موي وعلوي حود موا قوال الصوديق دكتوور حل ,ومنواجم يورانيووم الوي جانوب معوادن أخوري
 ..لةاقوةالحديدي ـ وكنا نناقش هذه القضية ـ فوإن واشونةن تعورف جيودا ان مون يملوك ا
 !يسيةر علي العالم
ة انكفونيوداني يعنوي التواجود بجووار الكتلوة الفرـو ان السويةرة علوي هوذا الغورب السوو2
الأمور  ..المرتبةة بفرنسا وتتمركوز دولهوا شور  افريقيوا متاخموة تماموا لغورب السوودان
والتوي لاتوزال  ..الذي يؤكد وجودا أمريكيا قويا في افريقيا التي صار للصين فيها وجوود
 !الي بشر ..اه الي معادنمةمعا لما يتوافر فيها من ثروات ةبيعية من أراض ولي مي
يتين ـ ان هذا الوجود في غرب السوودان يعنوي أيضوا وجوودا علوي حودود دولتوين عورب3
توونس  :وعلوي مقربوة مون أربوع دول عربيوة أخوري هوي ..مصور وليبيوا :مهمتوين هموا
 .والجزائر والمغرب وموريتانيا
 ..دويلات السودان ولي ثلاا أو أربعـ وون هذا الوجود من شأنه تفعيل مخةة تقسيم 4
بوول وتمهيودها لق ..في وةار المخةة الجهنمي الذي يستهدف تقسيم الدول العربية كلهوا
 9!حكمةمشروي الشر  الأوسة الكبير الذي تصبح فيه وسرائيل الدولة الفائدة المت
 لسوداناحدة ن ووقبلها فا ..ومعها .من هنا فإن المساعدة العربية للسودان مةلوبة
 ..هذا بقول وأيضا مةلوب من حكومة السودان ألا تكتفي ..بفصائله الوةنية مةلوبة
  01..!!وونما تمارسه فعلا وعملا
ثقافية وفنية  ,ومن هنا أيضا فإن الأهرام فكر في وقامة احتفالية شعبية كبري
رية فة مصت تنظمها صحيواذا كان ..لكنها في مضمونها الحقيقي سياسية ,ورياضية
 يصبح تستدعي ان يقف العرب كلهم معها حتي ..فهي تفعل ذلك بمسئولية عربية
ولدعم  .لدعم أبنائه ..للعرب وجود مادي شعبي ورسمي في الساحة السودانية
 11.المستقبل العربي
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 5 # elcitrA     !من يدافع عن المسجد الأقصي؟ :عنوان المقال
 7002/2/91التاريخ:     سعيد حلوي :الكـــاتب
 stnemmoC nrettaP txeT P
اتها م مقدسن أهولي متي تظل حالة البلادة التي تجتاح الأمة الإسلامية تجاه واحد م 
 !الأقصي الشريف؟وهو المسجد 
ون تي وحوولي متي يستمر العرب والمسلمون ظاهرة صوتية تتحدا أكثر مما تفعل 
 !ةالها العدوان والتخريب؟
فعل يقف الوارا وولي متي تنةلق من الأمة الإسلامية سهام الشجب والإدانة يمينا ويس
ن ادريقيزالون عاجزا عن اتخاذ أي وجراء عملي يشعر ا خرين أن المسلمين لا 
ة قوية ناء أمن بوأنهم أحياء تدب فيهم الحياة وينتظر أةفالهم وشبابهم من قادتهم ا 
ا سابهحتشعر الأمم الأخري بوجودها وتعمل  ..موحدة تعرف أهدافها في الحياة
  1!وتنتظر بجد رد فعلها؟
ة ومجالس شريع ,ومنظمة المؤتمر الإسلامي ,لدي المسلمين رابةة العالم الإسلامي
ها لوجمعيات لا حصر  ,وهيئات للإغاثة ,ولجنة القدس ,وسلامية في معظم دول العالم
تدين جب وكلها أسماء تعقد اجتماعات وتصدر بيانات وتش ..تعمل في المجال نفسه
 هذه فهي مشغولة بعقد ,وتعترض وتةلب من غيرها اتخاذ القرار المناسب لها
جحنا نالتي  ياناوالنتيجة تجاهل المجتمعات كلها لقضا ..د البياناتالاجتماعات ووعدا
 2.نحن في وهمالها
ها أجل وكأن القدس التي قامت من ,ون لجنة القدس لم تجتمع منذ سنوات عديدة
مزار ها كوبسببها قد تم تحريرها وتسلمها المسلمون ونجحوا في تةويرها ووعداد
 3.كانت قبل الاحتلال عالمي لأصحاب كل الديانات كما
قدس ن اللقد نسي المسلمون والعالم كله معهم أن هناك لجنة متخصصة تعني بشئو
ولفت  ,هاهمها وهدفها الأسمي دفع العدوان عن مقدساتها ووقف أي تخريب يحدا ل
صي د الأقلمسجانظر العالم لعنصرية الدولة المحتلة التي تعمل بكل الوسائل لإخفاء 
ووذا  !نة؟متي تتحرك هذه اللج ..عالم كله وليس عن المسلمين وحدهمعن أنظار ال
  4!ن؟ا وذفلماذا بقاؤه ..كانت هذه الأخةار والنداءات والاستغاثات لا تحركها
مية لإسلاومنظمة المؤتمر الإسلامي ورابةة العالم الإسلامي وهيئات الإغاثة ا
أةفالهم  ..ن شيوخهم وشبابهموغيرها لم تنجح كلها في تعبئة شعور المسلمي
ولو استمرت  ..ونسائهم ولو لمرة واحدة تجاه ما يحدا من عدوان علي مقدساتها
 مسلمينب الواستمر معها غيا ,محاولات وسرائيل لهدم المسجد الأقصي وقبة الصخرة
مادامت الأمة  ,حكاما ومحكومين وهيئات ومنظمات فستنجح وسرائيل في مخةةاتها
ن ولا تي ا م وحمية تجتاحها حالة من البلادة بدأت معها منذ أكثر من مائة عاالإسلا
 5.ينتظر أن تفيق منها خلال هذه الأحداا
علي وليل ـ دةبع بفإن المنظمات والهيئات الإسلامية العالمية والمحلية مةالبة  ,كذلك
ين مسلموجه السرعة ـ يوضح تاريخ المسجد الأقصي وأبوابه وأهميته لدي ال
هدمه لخها ومحاولات وسرائيل المتكررة عبر تاري ,والمخاةر المحدقة به ,وغيرهم
 تخذتهاالتي كذلك القرارات والإجراءات ا ..وتخريبه من أجل بناء الهيكل المزعوم
 .الأمة والعالم كله لوقف هذه المحاولات
خلال  من المسلمين وكل هذه المنظمات والهيئات الإسلامية مةالب بشحذ همم جميع
قصي التبري بجنيه واحد شهريا لمدة عام لمصلحة ترميم ووصلاح المسجد الأ
لدولي مع اواستصدار قرار من المجت ..وحمايته ليس اليوم فقة وونما علي الدوام
 6.لمهمابشراء الأراضي المحيةة به لتكون سياج حماية لهذا المعلم الإسلامي 
صدر ات وتأم تستمر تعقد الاجتماع ,والهيئات عمل ذلكفهل يمكن لهذه المنظمات 
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 6 # elcitrA      عنوان المقال: الجامعة المصرية والتةوير
 6002/21/21التاريخ:   السيد عزت قنديل.دالكـــاتب: 
 stnemmoC nrettaP txeT P
 وهدار عنه ينتجس العام الذي يةرح من خلاله القانون الجديد للجامعات الإةار ون 1
فمعظم الدول تضع  1,للقةاي الجامعي لدينا وهو من أهم القةاعات في الدول بالعالم
ولة في الد املةاستراتيجية القةاي الجامعي تحت سيةرتها فهو أكبر محرك للتنمية الش
ةةة ا مخلذلك فإن عديدا من الدول تحتفظ بجامعاتها الرئيسية وتدعمها وتجعله
لدول ان تبيع كن أللاستراتيجية العامة لإنجاز التنمية التكنولوجية في الدولة فلا يم
لة ي دوأة من أجل خصخصة هذا القةاي وذ أن ذلك سياسة مرفوضة في أصول الجامع
ة الشامل تنميةكوادرها المحركة لل ونتاجفالجامعة كأصول مولدة للإيرادات من خلال 
 2.بالدولة
تعددة م ؤ ور عليه من أفكار بالإةلايهذا ومن بين ما سمح لأعضاء هيئة التدريس 
ي تها وعلامعاهداف التي تتةلبها الدول من جتتفاوت وتتجمع نجده بعيدا عن تلك الأ
ف رج الهدع خاهذا فإننا نري في هذه الأهداف المةروحة نموذجا لعدم الدقة والتجمي
ساسيات أة في مما يعةي لنا شعورا بالتحيز والبعد عن الدق الإحصائيةحسب المبادئ 
 3.مفروض أنها تحقق أهداف الجامعة
 ليومدا تسربت ع أنهاير المقترحة ةرحت وأقول ون الخةوة العريضة لفكرة التةو
 س تعاقدبة أسامثل أعداد الةل متضمنة عديدا من العبارات الغريبة الأساتذةتجمعات 
جنبية أولة الجامعة مع الدولة والجامعة المصرية الحكومية تكون هكذا جزءا من د
 :وفيما يلي تعليق علي هيكل التةوير المقترح 4وحكومتها وليس مصر
اءت جمناء كفكرة ةرحت فكرة مجالس الأمناء وهي حق يراد به باةل فمجالس الأ -1
 ينديميالأكامن الجامعات الأمريكية وهناك تضم رجال المال والسياسة مع بعض 
رره ل ما تقتمويوالمهتمين بالشأن العام في الولاية التي تتبعها الجامعة ويقومون ب
صة ات خاالمجالس تكون أقوي في حالة جامعمجالس الجامعة من برامج علمية هذه 
يفا تبر تجدصر يعللجامعات الحكومية في م وضافتهابالولايات ولا أن مجرد التفكير في 
  قة الشرمنة بلا ةائل لا يقود ولي الهدف المنشود في بحر متلاةم الأمواج تمر به
 للمنةقةلة والأوسة التي من المفترض أن تقدم فيها الجامعات المصرية كوادر للدو
 عن مستقبلا مناءالعربية بأسرها بل أنه لا يبدو أن لدينا ما يضمن ابتعاد مجالس الأ
يم ة للتعللعامالتأثير في الخةة العلمية للجامعة وهي عادة جزء من الاستراتيجية ا
تنوير ي الفبالدولة وهي بالتالي ذات انتماء أمني للشعب وحكومته ودوره الفعال 
 .5بالمنةقة
مع  لعامالتشريعات التي تقترح لوضع تشريع يضم التعليم الجامعي الخاص وا -2
د قعها بل أنواالأهلي أن وجد لا نري له أي دور يحقق أهداف المجتمع من الجامعات ب
عب دور ة تلتري فيه محاولة لةمس هوية جامعة الدولة الحالية من أجل كيانات خاص
 ي يزدادثقافوفالجامعة كيان له تراا حضاري  الجامعة ويعلم الله هل ستؤديه أم لا
لعالم امعات جا وليوانظروا  ووصلاحعمقا وبعدا علي مرور الجامعة العريقة بتةوير 
ليس لوجيا وتكنوووالجامعة الحديثة تكون حداثتها في الاستئثار بأنظمة متةورة عمليا 
 .6لمجرد أنها افتتحت في العام الماضي مثلا
من  في قلة تزالهالمجتمع المدني يتم اخ أنالقانون المةروح اعتبر  وهنا نشير ولي أن
تلف هذا يخ فإن رجال الأعمال الذين يستثمرون أموالهم في القةاي الجامعي وبالتأكيد
م التعلي مدنيعن دور المجتمع المدني في جميع جامعات العالم حيا يدعم المجتمع ال
 .7عةاء الفعال في التنميةاستثمارا في المواةن الشاب القادر علي ال
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  stnemmoC nrettaP  txeT P
غ ه تفرل عنمن أعجب ما يوجد ا ن في الجامعة ويحتاج للتةوير هو ما يقا -3 7
يئة ضو هعوغير تفرغ لأساتذة والمفترض أساسا في جميع جامعات العالم أن 
ة ستاذية الأالوصول ولي درج وليالتدريس متفرغ للعمل الجامعي بحثا وتدريسا 
عةاء ن الممستوي عال  ليووالتي لا تلغيها سن المعاش أو التقاعد فهي تشير 
 يزيد بر ماعيمر  الأستاذية وليوالفكر لا يمكن الاستغناء عنه أي أن من يصل 
ي ي أعلفعشرة أعوام من التحصيل الجاد  الأقلعلي ثلاثة عقود سبقها علي 
كيف فيمي جامعات العالم وأرقاها ثم يتم تقييم عمله علي مدي عمره الأكاد
  8تهدر أي دولة عةاء هؤلاء؟
 صاديةحدة اقتالمؤسسة التعليمية للدولة كو ودارةولعل أعجب الغرائب هو  -4
عض بانت وون ك ونتاجية مما خل بدورها بالأساس في البحا العلمي والتعليم
يئة اء هالجامعات الأوروبية والأمريكية تنجز ذلك من خلال وجود بعض أعض
ليس و تاجوالإنوتةويرا للصناعة  ورشاداالتدريس تقوم بنشاة داخل الجامعة 
دور لها علاقة عضوية بالبحا أو التدريس فهي وحدات مدعومة وداعمة ل
 .9معةالجاالمجتمع في التنمية التكنولوجية والاقتصادية للبيئة المحيةة ب
 أنلا كنه وعلي ما سمح بنشره عن القانون لا يم الإةلايمن يتوافر لديه  ون
هم فبين تدريسالأمر ولي أبناء الوةن بهيئات ال وعادةويةالب الدولة بالتريا 
 01.وتةوير جامعات العالم وصلاحالعديد ممن يسهمون في 
بل لمستقارا في النشاة الأهلي تلك الجامعات استثما الدولة بدءا من أقامتولقد 
ا في و حبوهو استثمار لا يختلف عليه اثنان ولا يجب تركه لأهواء كرها أ
ؤسسة أننا أمام م ,لتدريس أو عبء تعليم النوابغ من الةلابأعضاء هيئة ا
هنا  نقوله متعددة من أبناء الوةن المخلصين ولعل فيما أجيال أنشأتهاضخمة 
ح ب وذبما سيؤدي وليه هذا القانون من خرا وليصيحة تنبه أجهزة الدولة 
 ارجهيرحلوا خا حتىللجامعة تحت مسمي تةويرها أو خفض مرتبات أعضائها 
 11.وهكذا تخسر الدولة قةاعا تنمويا خةيرا
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 7 # elcitrA    عنوان المقال: امتحاناتنا الجامعية هل أهدرنا دورها ...؟
 6002/21/21التاريخ:    لةفي عبدالوهاب .دالكـــاتب: 
 stnemmoC nrettaP  txeT P
في دائرة  ,حسب تقديرنا ,تعرض لنا في حياتنا اليومية أمور نقبلها دون تساؤل لأنها تقع 1
نه ن حيا وممات والدور الذي تقوم به الامتحانات الجامعية يدخل ضمن هذه المسل ,المسلمات
تنمية عة ليشكل المقياس الةبيعي والمنةقي لجرعة العلم التي يفترض أن تقدمها الجام
 .القدرات البشرية في المجتمع
شوير يلوو كوان  ومع ذلك فإن الوضع الراهن الذي يمثله دور الامتحانات فوي جامعاتنوا يبودو كموا
دد وفوي هوذا الصو 1.تومن ثم يكاد يتراجع عن موقعه بين هوذه المسولما ,ولي نوي من التناقض
ون  ,ة مةمئنوةفإن نتائج الامتحانات التي يعتمدها المسئولون في الجامعات كل عوام تقودم صوور
نيل مةلوبة للمستوي الةلاب الذين يتقدمون لها في مختلف سنوات الدراسة ال ,لم تكن مشرقة
سوواء كنوا  ,لوكري موا ينواقض ذنو ,فوي الوقوت نفسوه ,غير أننا .الدرجة العلمية الجامعية الأولي
خرين قويم ا تأما كان ذلك في مجال  ,نتحدا في مجال تقويمنا لأنفسنا علي المستوي الداخلي
 2.لنا علي المستوي الخارجي
 الحاليووة وفوي صوودد التقوويم الووداخلي يكفوي أن أشووير ولووي مثوال واحوود يعوود ولووي مةلوع الوودورة
 لتعليم عنلهذا المثال يكشف التقرير الصادر عن المجلس وفي  ,للمجالس القومية المتخصصة
ثلووه فخوور أمووا عوون التقووويم الخووارجي فتم .تووردي التعلوويم الجووامعي عنوودنا بشووكل قوواةع ومباشوور
ذي لوم وهو الاختيار ال ,الإحصاءات الدولية لاختيار أفضل خمسمائة جامعة علي مستوي العالم
 3.يظهر فيه اسم جامعة مصرية واحدة
 ,امعيةالج هل تؤدي الامتحانات :السؤال الذي يةرح نفسه بشكل صريح في هذه الصدد هوو
ية ت البشرقدرادورها الحقيقي والمنتظر كمقياس لما تقدمه الجامعة من علم بهدف تنمية ال
باشرة والإجابة الم 4,والحديا هو عن الفترة الأخيرة وامتدادا ولي الفترة الراهنة في المجتمع؟
هذا  سيين فيرئي وأقدم سببين .علي هذا السؤال هي أن الامتحانات لم تؤد دورها المنوة بها
تقسيما  ,ناتوأحد هذين السببين يتعلق بالمساحة الزمنية التي نخصصها للامتحا ,السيا 
والتي  ,سهاراسة نفبحيا تجور علي الوقت المخصص للد ,لدرجة الإفراة ,وتوقيتا وتنظيما
أنه  أن أذكربصدد وأكتفي في هذا ال ,توضع الامتحانات أساسا من أجل قياس مدي الانتفاي بها
لاثة ستغر  ثات توذا كانت السنة الدراسية بالنسبة للةالب تستغر  تسعة أشهر فإن الامتحان
لي لواحد ون امتحاأشهر من هذه المدة في ظل نظام الفصلين الدراسيين الذي ينقسم فيه الا
 .قيقيبب حومن ثم يستغر  ضعف الوقت المةلوب لغير ما س ,امتحانين في السنة الواحدة
 (!!)امربعة أيأكل  وفي ظل نظام يتم امتحان الةلاب فيه مرة واحدة كل يومين أو ثلاثة أو مرة
 لمد الي ه عوهو أمر لا يستند في رأيي ولي سبب يتعذر التغلب علي ,في بعض الجامعات
  .الةويل وذا توافرت الإرادة اللازمة
ورا  ول من ألمعقفهو الكم غير ا ,أما السبب الثاني في التقصير الذي يشوب دور الامتحانات
ي لةلاب فدد اعوهو نظام قد يصل فيه  ,التصحيح في ظل نظام الجامعة ذات الأعداد الكبيرة
ليل من ير قغف ةالب وقد يصل ولي عدة فلاف في امتحان المادة الدراسية الواحدة ولي أل
لأستاذ لي اعوعادة ما يكون  ,افتراضا أستاذ واحد أو أستاذان ,الأحيان يقوم بتصحيحها
 .تصحيح أكثر من مادة دراسية واحدة
ا ة بين مقيقيحون تصحيح هذا الكم غير المعقول من أورا  الإجابة يضع الأستاذ في ضائقة 
هل  5.رية أخوواقع يكاد يكون مستحيل التنفيذ من جه ,جبه وضميره من جهةيمليه عليه وا
دراسية ة الهناك من حل لهذه الضائقة؟ الحلول كثيرة وأحد هذه الحلول هو تقسيم الماد
وهو حل  ,يهاومن ثم بتصحيح الامتحان ف ,الواحدة ليقوم أكثر من أستاذ متخصص بتدريسها
سواء في  ,الابنة أحدا منا عهدا بالتعليم الجامعي وأقل عددا من ةلجأت وليه جامعات كثير
مكانا وأساتذة وأجهزة  :نعم ون هذا ستكون له تكاليفه 6,العالم العربي أو في بلاد أخري
ويكفي أن  ,ليهجة ولكننا ننفق علي التعليم العالي أقل بمراحل مما هو في حا !وةلابا وودارة
ا ينفق شر معدد أن ما ينفق علي الةالب الجامعي في مصر يعادل أقل من أذكر في هذا الص
م للتعلي قوميحسبما جاء في التقرير الصادر عن المجلس ال ,علي نظيره في الدول النامية
  7.الذي أسلفت الإشارة وليه
 swollof elcitra sihT 
 rewsna-noitseuq
 tamrof tnemugra











 atad yratnemucoD .3
 2 troppus
 
 desop noitseuq A .4








 nA( 4 troppus
 eht ot rewsna










 dna noitseuq A .6
 a sa rewsna
  noitulos
 










 elcitra eht fo eussi eht = .borP     melborp eht ot noitatneiro = .tiS
 elcitra eht fo knuhc lanif eht = .cnoC eussi eht rof detneserp )s(noitulos = .loS


















 8 # elcitrA       عنوان المقال: الانقلاب الخةير
 6002/01/2التاريخ:  الكـــاتب: د. جميل محمود الةلياوي (أستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة)
 stnemmoC nrettaP txeT P
قبول ية" التوي أكتب وليكم عن البورامج التعليميوة المتميوزة أو موا يسومي "البورامج الجديود 1
ات فلاف جنيووه سوونويال فووي كليوو 01و  8فيهووا الةالووب مقابوول مصووروفات تتووراوح بووين 
يوق دة عن ةرالصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم ويكون القبول في هذه البرامج الجدي
ات المصوروف سيق القبول بالجامعاتل أي أنها اختيارية للقادرين علي سوداد هوذهمكتب تن
ال وفووي مجووال تسووويقهال يووري المسووتحدثون لهووذه البوورامجل أن جووزءا موون تلووك الأمووو
بيود  .1رينالمحصلة سيتم تخصيصه لتمويل التعليم المجاني الذي يحصل عليه غيور القواد
مل ن من الهضيجعلها تستعصي علي البلعل ودعك ا أن تقديم هذه الوجبةل بهذه الكيفية 
 :في ضوء الاعتبارات ا تية
قووس  كوالوريوسلدينا ونتيجة للاستحداثات المتعاقبة علي العمليوة التعليميوة بمرحلوة الب
وس فبعض الةلاب من القادرين يحصلون علوي تعلويمهم عون ةريوق الودر 2قزح تعليميل
أ ينموا يلجوبالأولي في قةار التعليم المصوري ..  الخصوصية .. وهؤلاء هم ركاب الدرجة
شوراف نصف القادرين ولوي الدرجوة الثانيوة حيوا مجموعوات التقويوة التوي تجوري تحوت و
يورة أو ربوة الأخودارة الكليوة الجامعيوة .. أموا غيور القوادرينل فلويس لهوم مون خيوار ولا الع
جرها ضرات التي ه"السبنسة" وهؤلاء هم المجتهدون الذين ينتظمون في حضور المحا
وصووية ةوولاب الوودرجتين الأولووي والثانيووة.. المثيوور فووي الأموور أن ةوولاب الوودروس الخص
يوة دة العلمومجموعات التقوية يحصلون علي قدر ضئيل من التعلويمل وذ يوتم اختوزال الموا
ل وكموا ليصبح مصدر المعلومات المتوفرة للةالب بضع وريقات تلخص المقرر الدراسوي
لمميوزة افوأين سوتقع هوذه البورامج  3لفهلوريون" "هات مون ا خور" ..يسميها الةلاب "ا
 4من هذا القوس قزح ..؟!
هيئووة  فووي المقابوولل لوودينا أيضووا المسووتفيدون موون هووذا "التشوووه التعليمووي" موون أعضوواء
شوبه الانقولاب والمصيبة الكبر  أن التعليم الجامعي تحول فيموا ي 5التدريس والمعيدين ..
ةفهووا مية ولووي وسوويلة للتووربحل وتحووول الةالووب ولووي سوولعة يتخاموون رسووالة ونسووانية سووا
نبيواءل ينتهوي وذ كيف والعلماء ورثة الأ 6المتربحون .. وهذا في تقديري انقلاب خةير ..
لتهم قابول رسوابهم الأمر ولوي هوذا التودني .. ولا نعلوم عون أنبيواء كوانوا يتقاضوون أجورا م
  7و رقيب.كليات الجامعية دون حسيب أالإنسانية .. وتدور ملايين الجنيهات داخل ال
 بح لوديناوفي مجال نقد هذه البرامج المتميوزة باعتبارهوا سياسوة جامعيوة رسوميةل سيصو
ن نتصوور أخريج "أ" من الفئة المتميوزةل وخوريج "ب" مون الفئوة العاديوة.. ويمكون لنوا 
وجود ن في ضوء تناقص فرص العمل أن خريج الفئة "ب" سيحرم تماما من العمل .. وو
 ال حياتوهعملال فسيكون بالضرورة أدني راتبا.. وسيتأصول لديوه الإحسواس بالدونيوة ةوو
بنائنووا فهوول هووذا مووا نريوود لأ 8العمليووةل بعوود أن غرسووها فيووه خوولال دراسووته الجامعيووة ..
احود لووةن الووبناتنا؟.. ولماذا نستحدا سياسات يترتب عليها تفرقة بوين أبنواء وبنوات ا
  9..؟
مازلنوا  رية أننواة في كل هذا الذي شاب العملية التعليمية الجامعية المصوالعلة أو المعضل
لويم الةالوب وعلوي أقول تقوديرل يمكون حسواب التكلفوة الفعليوة لتع01نعبود "مجانيوة التعلويم"
عود لةالوبل باثوم تبوادر الجامعوة ولوي تحصويل هوذه التكلفوة مون  تعليما سويا ومتميزا حقال
لي ومي من دروس خصوصية ومجموعات تقوية وما نسف جميع أشكال الانحراف التعلي
 لجامعيوةلذلك .. وبعود التخفوف مون صوور الإنفوا  الترفيهوي علوي مسوتوي ودارة الكليوة ا
 وعندئذ يمكن استنفاد الةالب من خفافيش التعليم الجامعي المصري..
ادرة قوفلاف جنيوه مون فئوة  01وفي المحصلةل سنكون كلنوا رابحوينل وبودلا مون تحصويل 
ةالب  جنيه من كل 0002ةالب من ألف ةالب مثلال يمكن للجامعة تحصيل  002عددها 
" للجامعووة لتحقيووق الهوودف المووالي المنشووود ويمكننووا اعتبووار هووذا المبلووغ بمثابووة "وعانووة
ون ولويس مصوروفات وبالنسوبة لغيوور القوادرينل يمكون وقوراض الةالووب قرضوا حسونا بوود
  11.والدونية تعليما سليما معافي من العشوائيةل يقوم بسداده بعد اكتمال تعليم فوائد
 a swollof elcitra sihT 
 redro iroiretsop & iroirp
 tamrof tnemugra
 dnuorgkcaB .1
 na sa noitamrofni
 eht ot noitatneiro
 .melborp
 eht fo noitacidni nA .2
 eht no weiv s'retirw
  6 stroppus melborp
 
 .2 fo noitacilpxe nA .3
 )esuac( 6 stroppus
 
 noitseuq lacirotehr A .4
  6 stroppus
 
 stroppus tnemugra nA .5
 6
 
 siseht "lareneg" ehT .6
 )tceffe( yrammus
 
 a dna noitatouq A .7
  6 troppus tnemmoc
 
 gnidivorp yb msicitirC .8
 evitagen detciderp eht
 wen eseht fo semoctuo
 smargorp lanoitacude
 )tceffe( 6 troppus
 
 snoitseuq lacirotehR .9
 6 troppus
 
 setaluceps retirw ehT .01
 eht fo esuac  eht
 6 stroppus melborp
 
 noitulos a gnidivorP .11








 elcitra eht fo eussi eht = .borP     melborp eht ot noitatneiro = .tiS
 elcitra eht fo knuhc lanif eht = .cnoC eussi eht rof detneserp )s(noitulos = .loS













 9 # elcitrA    مواجهة اسرائيل بعيدا عن ساحة القتال!عنوان المقال: 
 6002/8/71 التاريخ:  سامح عبد الله الكـــاتب: 
 stnemmoC nrettaP txeT P
 1
 
سوؤال لمن يودعو ولوي دخوول مصور الحورب فوي مواجهوة وسورائيل مسواندة لحوزب الله أتوجوه ب
اء الخبور  1ة؟الأهداف السياسية المراد تحقيقها من تلوك المواجهوات العسوكريبسية .. ما هي 
 هزيموة لاالإستيراجيون يقولون ون الحرب تنشب لتحقيق أهداف سياسيةل وقيواس النصور وال
يين وونموا د والمودنيكون أبدا بمقدار العتاد الذي تم تدميره وعدد القتلي والمصابين بين الجنو
ين قاموت حوبما حققته الأةراف المتحاربة من مكاسب سياسية نتيجة لتلك المواجهات. مصور 
وقوتل كانوت تهودف للقضواء علوي حالوة اللاسولم واللاحورب السوائدة فوي ذلوك ال 3791حورب ب
قوت لما في وواستعادة مساحات من سيناء المحتلة كبداية لاستكمال تحرير الأرض المحتلة س
جهوات لاحقل وقد نجحت في تحقيق أهودافها دون شوك ووسورائيل يووم قوررت الودخول فوي موا
نيوة ة اللبناي يومها الأول أن هودفها هوو القضواء علوي المقاوموعسكرية مع حزب الله أعلنت ف
تاليوة تماموا. صوحيح وسورائيل هبةوت بسوقف أهودافها فوي وقوت لاحوق موع تةوور العمليوات الق
نةقوة مبسبب صومود رجوال المقاوموة ليصوبح تودمير قودرات حوزب الله الصواروخية ثوم ونشواء 
فوي  عملياتهوالتعلن عن أهداف سياسية  عازلة بأعما  متفاوتة ولا أنها وفي كل مرحلةل كانت
  2..لبنان
للبنوانل  التحتيوة وفي هذا الإةار يمكن النظر للغارات الإسرائيلية المتكررة علي منشآت البني
 جوة لنوزوحوتودمير القوري الحدوديوةل باعتبارهوا وسويلة لخلوق أجوواء مون عودم الاسوتقرار نتي
حت فوي ذا ما نجتحقيق أهدافها السياسية و اللاجئين وتدمير منازلهم بما يساعد وسرائيل علي
لوذي لحوق االدمار  تأليب الجبهة اللبنانية الداخلية ضد حزب الله باعتباره المتسبب في كل هذا
لأهووداف اوا ن نعووود للسووؤال الووذي ةرحنوواه سوولفال مووا هووي  3بممتلكووات ومصووالح اللبنووانيين.
 حديودا موعكرية فوي هوذا الوقوت تالسياسية التي قد ترغب مصر في تحقيقهوا بالمواجهوة العسو
ثوة جهوود الإغا وذا كان الهدف هو نصرة المقاومة اللبنانيةل فيمكننا فعول ذلوك عبور 4وسرائيل؟
سوي الدبلوماوالإنسانيةل وتوفير كافة أنواي الدعم للمقاومة خاصوة علوي الصوعيدين المعنووي 
ول ل ون دخويمكون القوو وقد شهدت الأيام القليلة الماضية جهودا مصورية فوي هوذا الإةوار. بول
ققهوا التوي يح القوات النظامية المعركة في هذا الوقت تحديدا يمكن أن يلحق ضررا بالمكاسب
م ل لا يخودحوزب الله لأن تحويول الصوراي ولوي مواجهوة وقليميوةل قود تشوارك فيهوا سووريا أيضوا
 باتوسووتراتيجية حووزب الله الناجحووة فووي مواجهووة وسوورائيل التووي تعتموود علووي حوورب العصووا
المصوري  ووذا كان الهدف من المواجهات المصرية مع وسرائيل هو وعادة الجويش 5المنظمة.
اقيوة لغواء اتفولوي الحودود الإسورائيلية فهوذا هودف لا يسوتحق المواجهوات العسوكرية وبالتوالي و
ون يين يؤكودكامب ديفيد التي تنظم الوجود العسكري المصري في سيناء لأن الخبراء العسكر
ال أما رية حاليسيناء يبدأ في منةقة الممرات الجبليةل حيا توجد القوات المص أن الدفاي عن
ت لأي قووا المنةقة الواقعة بين الممرات والحدود مع وسرائيل فسهل رملوي منبسوة لا يسومح
مقولوة  أموا وذا كوان الهودف هوو تحريور فلسوةينل وهوي 6مسولحة باتخواذ مواقوع دفاعيوة فعالوة
فوي  ف الصوعبةتقلت بذلك مرحلة الأهداف الممكنوة لمرحلوة الأهوداترددت كثيرا مؤخرال فقد ان
يضم لمتحدة لظل موازين القوي الحالية في المنةقة وفي ظل موقف دوليل يتجاوز الولايات ا
الأخووة فوي  يتبقي الحوديا عون نصورة 7أوروبا وروسيال لا يقبل المساس بتاتا بأمن وسرائيل.
نهم يننوا وبيوا يقول القورفن الكوريمل ولا علوي قووم بالدين وهو أمر مفروض علي كل مسلمل كم
ولمورتل ميثا ل ومصور تربةهوا معاهودة سولام موع وسورائيلل لوم يحودا أن انتهكتهوا حكوموة أ
    8وبالتالي لا يحق لنا مهاجمتها.
لوقوت كل حديا عن ضرورة الودخول فوي مواجهوات عسوكرية موع وسورائيل فوي اوبالتالي فإن 
ةقية داف المناهقة السياسية التي تستند للعواةف دون النظر لأهالحالي يصب في خانة المر
  9.من وراء تلك المواجهات أو العواقب الإقليمية
 لسياسوياتولكن رفض المواجهات العسكرية موع وسورائيل لا يعنوي بالضورورة القبوول بكافوة ا
ة المتاحو لالإسرائيلية في المنةقة فواجب علوي الحكوموة المصورية أن تتصودي بكافوة الوسوائ
ة لأي محوواولات وسوورائيلية لفوورض سووةوتها علووي المنةقووةل بمووا يضوور بالمصووالح المصووري
   01والعربيةل في وةار مخةةات الشر  الأوسة الجديد
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 stnemmoC nrettaP txeT P
 ,لاالحديا عن ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أصبح مم 1
 يداتفالنظام المةبق حاليا نظام صعب وغريب ومملوء باعمال ودارية وتعق
بحا فخر  +فقد وزدادت الأبحاا المةلوبة للترقية ولي ثمانية أبحاا 1روتينية
وب من ومناقشة هذه الأبحاا ومةل ,تم ولغاؤه أخيرا )weiver elcitrA(وسمه
فكم من  2هذه الأبحاا نسخ وفي بعض الأحيان يةلب أن تكون هذه النسخ أصولا
ة كتاب ع فيالأختام؟ وكم من الوقت يضي ,الوقت يضيع في الإمضاءات والتوقيعات
صوير تال هذه المةالب علي الكمبيوتر وتصويرها وتعديلها؟ وهل وجود ماكينات
يل م وكمبرر لكثرة النسخ المةلوبة؟ وتراجع هذه الأورا  من رئيس القسم ث
 3.الكلية ثم عميد الكلية وكل من هؤلاء يبدي رأيه في شيء ما
 
ومن  4صالحوفيما يبدو أن العملية ليست علما ولا بحثا علميا ولكنها تبادل م
نه تم وضع وأعتقد أ 5ةأمثلة الةلبات الغريبه البدعة التي تسمي نسبة المشارك
ذه هم وهبين هذا البند لكي يتعارك الباحثون مع بعضهم ولا تزول الخلافات فيما
لأبحاا  ثم هذه النظرة المختلفة 6)سياسة فر  تسد( سياسة استعمارية قديمة
ض المنشورة في الخارج سواء في مؤتمرات أم مجلات فهناك استثناء لبع
لنشر ون اية ولكنها تعد علي الاصابع ومن يستةيعالمجلات والمؤتمرات الخارج
مي العظ لبيةفيها يمكن أن يكونوا غير موجودين أو أعدادهم بسيةة للغاية والغا
قول ناذا من المؤتمرات هي مؤتمرات سياحية وتقبل أي بحا يرسل وليها ولكن م
يد ترولات في عقدة الخواجة التي مازلنا نعاني منها وقد مشت علي هديها المج
ا لباحأن تحقق مكاسب مادية ولا مانع لديها من نشر أي بحا ةالما يدفع ا
كاسب محقق التكاليف بالعملة الصعبة حتي المؤتمرات بجانب أنها سياحية فهي ت
 7.مادية
 
لاثة ثهو  لم يكن هذا النظام في الترقيات موجودا من قبل وونما كان المةلوب
 8.هايقدمن ثلاثة أبحاا يضعها في ظرف وأبحاا فقة وكان الباحا يقدم اكثر م
ذه لي هكما تم وختراي الدورات التدريبية بتمويل أمريكي لكي ينفق ببذخ ع
ضيعة مالتي تعتبر  9الدورات ولا يتم تعيين أي شخص لا يجتاز هذه الدورات
 وراتدللوقت والمال والجهد فيما لا ةائل منه واستثناء من هذه الدورات 
 لافهو  وراتدأما ماعدا ذلك من  ,خصة الدولية لقيادة الكمبيوترالكمبيوتر والر
 01.لزوم له وتبذير في الوقت والمال والجهد فيما لا ةائل منه
 
لوي هووا وتجانظام الترقيات الجديد أدي ولوي عوزوف الكثيورين عون التقودم للترقيوة و
ظوام ومن الصواب الاعتراف بالخةوأ فقود رجعنوا ولوي ن 11البحا عن مكاسب أخري
وموون  التحسووين وألغينوواالثانويووة العامووة القووديم أو نحوون فووي ةريووق الرجوووي وليووه 
ا يقوول يم فكموالصواب أيضا ولغاء هذا النظام في الترقيات والعودة ولوي النظوام القود
 21).من فات قديمه تاه (المثل
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 11 # elcitrA     عنوان المقال: الدغدغة ومجانية التعليم
 6002/11/1التاريخ:   الكـــاتب: عبد اللةيف المناو 
 stnemmoC nrettaP txeT P
 1
 
ة التعلويم لا مجانيولولا مجانية التعليم ماكنت أمسك القلم الذ  أمسكه ا ن وأكتب ما أكتبل لوو
مبودأ  نها ليستعيقرأونل مجانية التعليم التى أتحدا  ما كان كثيرون ممن يقرأون ا ن كانوا
وليوو ا ثوورة يالمجانية الذ  بدأ فى مصر منذ زمن ةويل ولكن أتحدا عن المجانية التى بثته
    الأيوادوالتوى سومحت لأبنواء الفقوراء وكوانوا الأغلبيوة مون هوذا الووةنل سومحت لأبنواء ذو
هووذا  يتخرجوووا فيهووا وضووافة ولووى رصوويدالخشونة بووأن يوودخلوا ولووى موودارس وجامعووات الوووةن ل
الشواغل  وكانت هذه مقدمة لابد منها قبل أن نبدأ الحديا عن موضووي أصوبح الشوغل 1الوةن
دم ا ن لأةراف متعددة فى المجتمع وهذا أمر صحى وأيضوا أصوبح أحود العناصور التوى تسوتخ
موضووي ت الفى المعركة أو الخلاف السياسى الدائر على السواحة وهوذا أمور غيور صوحى وبوا
و أحود هوأصوبح الحوديا عون مجانيوة التعلويم أحد عناصر الشد والجذب بين أةراف الصورايل 
اةنينل العناصر التى تستخدمها الأةوراف المختلفوة فوى عمليوة دغدغوة مشواعر عواةوف الموو
ضويع يالمواقف وباتت أحد العناصر التى يتنابزون بها وأنه فوى ظول هوذه الحالوة مون التنوابز بو
    2.م تسييس القضيةالهدف ويت
لوودائر ابووات الحووديا عوون المجانيووة فووى التعلوويم عنصوورا حاضوورا اليوووم فووى الحوووار السياسووى 
موا ع جوزءا ميستخدمه ةرف ليذكر المواةن بأنه يعيش جزئيا ببلاشل  وأنه حان الوقت  ليدف
لوى ععليوه دفعوه ويسوتخدمه ةورف فخور يهواجم أ  تفكيور مختلوف عون الواقوع بحجوة الحفواظ 
  3بات المواةنين دون أن يجهد نفسه بالنقاش أو بدراسة المةروح من أفكار.مكتس
ه بوالإةاحوة كما سبق أن ذكرت فإن مجانية التعليم ليست اختراعا ناصريال لذا وجوب رجموه و
عتبوار ولكنه فكر رسخت جذوره فوى المجتموع المصور  قبول الثوورة بسونوات ةويلوة ويمكون ا
ارها نية باعتبالبداية الحقيقية لبداية ميلاد مفهوم المجامشروي محمد على لتحديا مصر هو 
  4حقا للمصريين وكان ذلك فى أوائل القرن التاسع عشر.
  6181ليوة عوام وأدخل وقتها محمد على نظام التعليم على النمة الأوربى فأنشوأ المودارس العا
ةووب رس الوأنشووأ موودا 2381والموودارس الإبتدائيووة عووام  5281والموودارس التجهيزيووة عووام 
 .ى أوروباالبشر  والمهندسخانة والإدارة والألسن وكان أول من أرسل بعثات تعليمية ول
لا لشوعب نضواوأزهر هذا التوجه فى مراحل  تالية على يد رموز من تاريخ هذا الوةن وهوذا ا
ى أن ليونص علو 3291واجتهادا من أجل تةوير التعليم وغرس بذور النهضة وصودر دسوتور 
 التعلوويم لووى ولزامووى للمصووريين بنووين وبنووات وأهووتم بعوود ذلووك ةووه حسووين ببوورامجالتعلوويم الأو
هوذا  توم تقنوينومجانيته والذ  أعتبره كالماء والهواء وةالب بالتوسع فى ونشاء الجامعوات و
غم مون علوى الور الحق فى التعليم فى قانون مجانية التعليم الذ  صدر قبيل قيوام الثوورة ولكون
و التوى تعلويم حقوا غيور مناسوب بشوكل كبيور حتوى قاموت ثوورة يوليوكل ذلك ظول حوق مجانيوة ال
ان فوى عب بالمجوأرست مبدأ ديمقراةية التعليم وهو الأمر الذ  أتاح التعلويم لجميوع فئوات الشو
  5جميع مراحله.
ن المصوريي فوى ظول هوذه المجانيوة التوى كفلتهوا الدولوة للتعلويم شوهدت مصور أجيوالا مون أبنواء
علويم م فوى التوالحضر أجيالا من الذين تعلموا فى ظل تموتعهم بحقهو أغنياء وفقراء من الريف
ينفوى  عتوراف لابالمجانل وكما ذكرت أنا وكثيرين منكم من أبناء هذه المرحلوةل ولكون هوذا الأ
صوول ولوى الحق فى مناقشة القضية المةروحة المهمةل نقاشا بموضوعية ورغبة أكيدة فى و
  6نعيش فى وةننا.نتيجة من أجل صالحنا جميعا مصريين 
ل ةووأ وأن كووون القوول بووأن مجانيووة التعلوويم التووى عشوونا فيهووا وتمعتنووا بهووا لعقووود هووى خيووار خ
 .ر الخاةئاء لهذا القرانالكوارا التى نواجهها فى التعليم والتوظيف والاقتصاد هى أب
 ره هوو قوراالقوول بمثول هوذا هوو خةوأ كبيورل فقورار مجانيوة التعلويم فوى الوقوت الوذ  أتخوذ فيو
ت بول أن صحيح فى ظل الظوروف السياسوية والاقتصوادية والاجتماعيوة السوائدة فوى ذلوك الوقو
  7المجانية على وةلاقها وبلا حدود كان هو القرار الصائب فى تلك المرحلة.
يحا مرارا صوحولكن مرة أخر  هل الاستمرار بالصيغة التى بدأ بها تةبيق المجانية كوان وسوت
   8لى الإجابة بالنفى.وصحيا أظن أننى أميل منا و
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قوت لوة فوى وفإذا كان الوضع السياسى والاجتماعى يتةلب اتخواذ قورار بالمجانيوة الكام 01
ادية الاقتصو من الأوقاتل فإنوه فوى مرحلوة تاليوة فوإن ربوة العمليوة التعليميوة بالأهوداف
ن الغريوب أوالثانية فوى هوذا الاتجواهل والاجتماعية للمجتمع كان هو الخةوة الصحيحة 
جود  قوع والأوثائق الدولة جميعها تحدثت عن ذلكل ولكنها لم تةبق ذلكل فقد كان الأو
ف مون فوى مرحلوة تاليوة هوو مناقشوته لويس مفهووم المجانيوة فوى التعلويمل ولكون الهود
ذ  لشكل الالتعليمل والهدف من الحصول على أكبر عدد من الخريجينل  وتنظيم هذا با
مرت الأموور لكن ما حودا هوو أن اسوت  9يربة بحق ما بين التعليم والتنمية الاقتصادية
جميوع على ما هى عليه فى أسولوب مخادعوة الونفس ونفوا  الموواةنين بتحقيوق حلوم ال
  01فى التخرج فى الجامعات دون أن يكونوا مؤهلين.
 لح كقاعوودةولضوويق المسوواحةل دعونووا نقفووز ولووى تسوواؤلات أظنهووا مهمووة وأظنهووا تصوو
 للحوار حولهال هل نحن نعيش بالفعل مجانية التعليم؟
ن مومختلفوة هل مجانيوة التعلويم تعنوى الحوق فوى تلقوى التعلويم فوى كول مراحول التعلويم ال
ن جميوع دوالحضانة حتى الدكتوراه؟ ووذا كان الأمر كذلك ل فهل هوذا الحوق هوو حوق ال
هول وعيوار؟  رة على العةواء هوى المتمييز؟ أم أنه ينبغى أن تكون عوامل التفو  والقد
لمرحلوة اهناك وسيلة لضمان تعليم مجانى فى كل مراحل التعلويم لكول المصوريين حتوى 
ى فولجامعوة قبل الجامعيةل ثم تعليم مجانى للموؤهلين والمتفووقين مون مرحلوة موا قبول ا
ى دون المرحلووة الجامعيووة؟ وكيووف يمكوون ضوومان عوودم احتكووار الأغنيوواء للتعلوويم العووال
يميا قراء؟ وكيف يمكن ضمان مستو  مرتفع للجامعات الخاصة يضمن مستو  تعلالف
ات بول شوهادمرتفعال لا أن تتحول هذه الجامعات الخاصة ولى وسيلة لإثراء البعض مقا
  11جامعية لأبناء قادرين ماديا غير مؤهلين علميا؟
ير لوى تةووعقوة التعليم هو مستقبل هذه الأمةل أملنوا فوى التغييور ولوى الأفضول معقوود ف
ن ينبغوى أالتعليم لذلك فإن النقاش حولوه ينبغوى أن يكوون علوى مسوتو  المسوئولية ولا
لوى تتحول القضية ولي مجرد وسيلة سياسية لتحقيق مكسب سريع أو هجوم خواةف ع
 دغدغة عواةف الناس دون أن ننظر ولى أبعد من أقدامنا بكثير.
خولال  حول مسوتقبل هوذا الووةن مون ليتها تكون دعوة لنقاش جاد منظم علمى للنقاش
  21صيغة تجمعنا جميعا لنتحاور ونختلف ونتفق على مستقبل هذا الوةن.
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 21 # elcitrA      !المميز والموازيعنوان المقال: 
 6002/9/61التاريخ:   الكـــاتب: د.عماد وسماعيل
  stnemmoC nrettaP txeT P
انتقد الاستاذ فارو  جويدة في مقال بجريدة " الاهرام " ونشاء أقسام  1
ألف  21لأبناء القادرين بالجامعات الحكومية مقابل مصاريف تزيد علي 
التعليم المميز جنيه سنويا. واعتبر أن هذا المشروي الذي أةلق عليه 
عملية تحايل واضحة علي ما يسمي بمجانية التعليم ل وأضاف أن ذلك 
يعني أن كل كلية من كليات الجامعة سيكون فيها قسم خاص لأبناء 
والحقيقة أنني لا أعرف بالضبة  1ا كابر وأقسام أخري لأبناء الشواري!
كون هناك من الذي تفتق ذهنه عن هذا التعبير "تعليم مميز" فإما أن ي
تعليم يؤدي ولي تنمية روح الإبداي عند الملتقي أو لا يكون هناك تعليم 
ومن غير المقبول أن تكون هناك أقسام خاصة داخل  2علي الإةلا  ل
الكلية للةلبة القادرينل وأخري لغير القادرين لأن ذلك سوف يؤثر بدون 
ر الكثير شك علي عملية السلام الإجتماعي داخل الحرم الجامعيل ويثي
من الحزازيات في العملية التعليمية. أما مبدأ أن يدفع القادرين تكاليف 
تعليمهم فأنا والكثيرون غيري يوافقون عليه تمامال وأعتقد أنه فن 
 ل ا وان لكي ننظر ولي موضوي مجانية التعليم الجامعي بأسلوب مختلف
خمة وبالتالي فكلنا يعلم أن تةوير هذا القةاي يحتاج ولي ميزانيات ض 3
ووصرار  لا توفير مثل هذه المبالغ الةائلهلن تستةيع الدولة وحده
المجالس التشريعية المتعاقبة علي عدم المساس بمجانية التعليم 
الجامعي ةبقا لما هو وارد بالدستور أدي الي وفلاس العملية التعليمية 
وهي وعداد  برمتهال فلقد ابتعد التعليم الجامعي عن الأهداف المرجوه منه
أما المجانية فحدا ولا حرج فكلنا يعلم  4فراد فاعلين في مجتمعاتهم لأ
أنها ذهبت مع الريح بفعل الدروس الخصوصية التي انتشرت كالنار في 
الهشيم في السنوات الأخيرة ل حيا ةال هذا الوباء كل الكليات الجامعية 
عن مصادر  لذلك بات لزاما علينا أن نبحا 5سواء عملية أو نظرية!
تمويل لتعليم الجامعي دون أن نتوجس خيفة من (التابوه) المسمي بعدم 
المساس بمجانية التعليم ل وتعالوا نتفق علي أن التعليم سوف يحتفظ 
بمجانيته لغير القادرين ل ولكن لابد من ونقاذ التعليم الجامعي مما أصابه 
ي رفع كفاءتهل من تدهور واضح بات لزاما علي القادرين أن يساهموا ف
ولقد أثير هذا الموضوي منذ عدة سنوات وأةلق عليه " التعليم 
الموازي" الذي يسمح بالتحا  عدد من الةلاب الذين لم يؤهلهم 
المجموي للكليات التي يرغبون في الدراسة بها في مقابل مبالغ معينة 
يتفق عليها علي أن يدرسوا في نفس المدرجات ويستخدموا نفس 
ولا يعرف   6ثلـهم مثـل بـاقي ةلبـة الكليـة التي يلتحقون بها.المعامل م
بالضبة من الذ  وقف ضد هذا المشروي في حينه وون أشار البعض الي 
أصحاب الجامعات الخاصة الذين سوف يتضررون بالةبع من هذا 
المشروي ل حيا كان من المفروض أن يلتحق هؤلاء الةلاب القادرون 
خةورة هذه المشروعات الاستثمارية التي يةلق تكمن  وهنا بجامعاتهم!
ل ولقد أدرك الغرب خةورة أن تكون الجامعات  عليها الجامعات الخاصة
مؤسسات تسعي ولي الربح فقامت دولة بإنشاء جامعات أهلية تدار من 
مؤسسات غير ربحية ويتم استغلال ميزانيتها في رفع كفاءة العملية 
  7.ر الخدمات الجامعيةالتعليمية والبحا العلمي وتةوي
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 31 # elcitrA    التعليم العالي والانتاج القومي عنوان المقال:
 7002/8/22التاريخ:     د السيد عزت قنديلالكـــاتب: 
 stnemmoC nrettaP txeT P
ل ا داخدادهتعتمد الدول المتقدمة في تةوير انتاجها علي كوادرها التي يتم اع 1
 يمي لاكادالا شتي منظومات التعليم العالي وفي هذا فإن التعليم العالي بشقه
ت جالاميتكامل فيؤدي دوره ولا بوجود الشق التكنولوجي التةبيقي خاصة في 
لخاصة اووذا تناولنا الجزئية  1الانتاج القومي من صناعة وزراعة وغيرهما
تاج الان ستقبلفإن الملحوظ بالنسبة لمبالمجال الانتاجي كركيزة للتنمية في مصر 
ةير ناشئ عن نوعية من سيضةلعون الزراعي المصري يشير الي منزلق خ
حظ ان التعليم كما ان الملا 2بعمليات الانتاج الزراعي في العشرين عاما المقبلة
اج لانتالعالي الزراعي متمثلا في الجامعات اصبح بعيدا عن متةلبات سو  ا
 ح فيهاصب الزراعي نظرا لاختلاف نوعية الخريج عن متةلبات سو  الانتاج الذي
 وهذا نتاجالتي قد تحمل الصبغة الجامعية وون كانت تبتعد عن الاكل التخصصات 
ح تصلابرغم ان الدولة ساوت بين الجميع في فرص تملك الاراضي حديثة الاس
ن فاصبحت متاحة للةبيب والمحامي والمهندس وتشمل ضمنيا الزراعيين م
 لحةلمستصووذا تغاضينا عن هذا التوجه في تمليك الاراضي ا 3خريجي الجامعات
ي لقةااللجميع فإن النقةة المثارة والحقيقية هي نوعية الخريج من كليات 
ي ميدانق الالزراعي والتي تتأرجح بين العلوم البحتة والبعد التام عن التةبي
ي ةن فوبالتالي اصبح الخريج مبعدا عن سو  العمل الانتاجي الذي يعد الو
اد الذين يراد عديد من الافران ذلك يبدو واضحا في است .4مسيس الحاجة اليه
صرية الم يجيدون اساليب الزراعة الحديثة من دول لا تمت الي عراقة الزراعة
سمي مولكنهم مجرد فنيين يأتون الي شركات الانتاج الزراعي الخاصة تحت 
هم بين مما سبق نري اشكالية وضع خريجي كليات الزراعة ف .5خبراء الزراعة
ة يدانيمبرة لجامعة وسندان سو  العمالة الذي يتةلب خمةرقة البرامج الصماء با
في   انهموذلك برغم وجود عشرات من العلماء والاساتذة بالجامعات الا 6حديثة
قة ةري اةار منظومة البرامج المتاحة للةلاب اصبحوا اسري لنمة تقليدي في
ي تدنو ول هومحتويات ما يتلقاه الةلاب وقد انعكس ذلك علي محورين المحور الأ
و اني هالث رغبات خريجي المدارس الثانوية بالمجال الزراعي بالجامعات والنمة
جي يولوعزوف كامل من الجامعات الخاصة عن الاستثمار في مجال التعليم الب
 7الحديا.
 
ناعة صان  ان تلك الاشكالية سيكون مردودها سلبيا خلال الحقبة التالية برغم
ولعلنا هنا  8للتنمية بمعةيات الواقع المصري الزراعة مازالت المحور الرئيسي
نتاج ت الاةلباننادي بأن تتبني كليات الزراعة منظومة تعليم تتواكب تماما مع مت
م لإسهاحا لالقومي الزراعي مع الاعداد العلمي المتميز والذي ينتج خريجا صال
ة التي ليديقالت في عمليات التنمية الزراعية وهذا يتةلب ازاحة العديد من البرامج
ي يلحظون ان ولعل رجال البحا العلم 9,تعيق انةلا  تلك الكليات بمناهج متميزة
فاءة ثة بكلحديمعظم البرامج الزراعية بالجامعة لا تعد خريجا يعمل في الاراضي ا
ع في متقنية وتةبيقية تتماشي مع احدا معةيات العصر فنوعية الخريج تتنا
م النظ ندسةتمد ا ن علي تقنيات مستحدثة مثل هةبيعة العمل الانتاجي الذي يع
انية الحيووتية البيولوجية واستغلال الكتلة الحيوية والتقنيات البيولوجية النبا
قومي عي اللزراوتكامل ذلك مع المنظومة البيئية المحلية من اجل تعظيم الانتاج ا
 01وهذه البرامج تحتاج الي تمرس وتدريب يفتقده هذا الخريج
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كان  ,مرهعون واحدا من أسوأ أيام  ,لم تدهشني أبدا كلمة صديق لي عندما قال 1
 %59وحصوله علي ,يوم نجاح نجله في المرحلة الأولي من الثانوية العامة
عام ي الفأن أمله معقود علي أن يحقق الولد  ,وأضاف وهو بين اليأس والرجاء
 .1المقبل نتيجة أفضل
 
لي عولا دليلا دامغا  ,وتسليمي بكل ما بها ,لم تكن موافقتي علي هذه الجملة)1(
الاسرة من  فكيف لا يةير الأب وولده وكل 2,أن التعليم عندنا في أزمة حقيقية
وفي أي  فالولد بكل المعايير ممتاز ومتفو  %59وقد نال مجموعا يبلغالفرح 
م ن ينضأريد ينظام رشيد للتعليم لابد أن تتاح له كل الفرص لكي يختار أي كلية 
فلعل  .ليهااذبه اليها ليس هذا فقة بل أن يجد الجامعات ذاتها تتهافت عليه لكي تج
 .لالك فعذعلمية وكيف لا وقد أثبت هذا الةالب يكشف في المستقبل عن عبقرية 
 
ي لم لحالالأسف الشديد كل هذا الكلام يقع في نةا  المفروض لانه في العام 
ةب ويتمكن التلميذ الحاصل علي هذا المجموي من الدخول في كليات الةب 
 3.الخ ..بيعيالة والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والاعلام والعلاج ,الاسنان
ننا إما أفوذن ووبذلك فإن هذا الوضع يعني أن هذا المجموي بلا قيمة ولا معني له 
أنه لا قيمة  ,كمجتمع نعةي تقديرات وتقييمات لبعضنا البعض يتضح وقت الجد
نستةيع أن  ولا أننا لا ,أو أننا نحترم ونقدر لهذه التقييمات والتقديرات قدرها ,لها
ي فلاقة ة وخن الأمر عملية وهدار بشعة لةاقات جبارنعمل بها وفي الحالتين يكو
ليس اد فالمجتمع فنحن نةالب الجميع بمةلب يفتقر لأبسة قواعد العقل والرش
 %08نيكفي لمن يريد كليات القمة ان يتميز ويتفو  وينال مجموعا أعلي م
 كلمل لبل يجب أن ينال المجموي الكا ,باعتبارهما بداية خة التميز %58أو
 .4001%الدرجات أي
 
ة حاليا مقبولة الوللحق فانه لا يوجد نظام تعليمي ناجح ويتفق مع المعايير العالمي
ولا  يدل لالذي في الدنيا يمكن ان يةلب من المندرجين تحت لوائه مثل هذا الةلب ا
فالعقل  ,علي الجهل المةلق فعندما يكون مةلبنا من الناس هو الكمال المةلق
 .5هم مباشرة أن هذا هو الجهل عينهالرشيد يف
 
ة حكوممنذ بدأ التعليم النظامي في مصر داخل المدارس التي تنشئها ال)2(
ك لحرالعلي عهد محمد علي وهو أحدي الأدوات الاساسية  ,خصيصا لهذا الغرض
 اعيةالاجتماعي أي انه لكي يتمكن كل واحد منا من تحسين أوضاعه الاجتم
عليم ر التوالحياتية عما كانت عليه أوضاي أسرته فعليه بركوب قةاوالمعيشية 
ة لأئمفالتعليم هو أصل الاختلاف بين رفاعة الةهةاوي وبين كل الشيوخ وا
ر لجبااالموجودين في عصره والتعليم هو الذي جعل من ةه حسين ذلك الكيان 
يف الر فيالذي نعرفه وهو الذي أنقذه من أن يكون مقرئا ضريرا علي القبور 
 يعيش في ضنك وبؤس وجهل.
 
اعة أوض وقد اكتشف المصريون ان هذا هو الباب السحري لكل من يريد أن يغير
ذلك ت ولالاجتماعية الي الأحسن ويزداد هذا الاكتشاف رسوخا علي مر السنوا
وب صقوة  بكل فان أعدادا متزايدة من ابنائنا وأحفادنا وقبلهم أجدادنا اندفعوا
لفرص اسين عام وعندما اتضح لهم انه لابد من التعليم الجامعي لتحالتعليم ال
داد ولأسف فان اع 6أقبلوا عليه أيضا ,وتوسيع مجال الصعود الاجتماعي
ك ولذل ليهاعالجامعات سواء العامة أو الخاصة أقل كثيرا من حجم الةلب الفعلي 
ع توزي في للمفاضلة وما زيادة المجاميع عاما بعد فخر كأساس ,يحدا أحد أمرين
م لتعليافي  أو زيادة المصاريف ,عدد المقاعد المحدودة علي التلاميذ الكثيرين
 .7الخاص
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حداا يق افي هذا الوضع لا يمكن تصور أي وسيلة لتغيير الموقف ولا عن ةر)3(
ذا هوالتوسع في  ,نهضة صناعية حقيقية فعن ةريق التصنيع واقامة المصانع
 لي سو الين المتزايدة من الشباب الداخالاستثمار تنشأ فرص عمل أمام الاعداد 
 لهمأو الناشئين الراغبين في تحسين أوضاعهم الاجتماعية وأحوا ,العمل
 جتماعير االمعيشية فالصناعة تنشئ هذه الفرصة ايضا للراغبين في احداا تغيي
 .لأوضاعهم
 
س ليته ورادبحيا لا ينتقل الي التعليم الجامعي ولا من يرغب فيه حقا وبملء ا
 8..لأنه مجبرا لايجد أمامه وسيلة أخري لتحسين أوضاعه الحياتية
 
ي العمل لهم التقاالخ اكتشف الشباب انهم بان ..ففي أوروبا وأمربكا وكندا واليابان
ع يستةي امةفي الصناعة بعد التعليم العام الاساسي الذي ينتهي بالثانوية الع
صبح ا فتيوفر لنفسه مستوي معيشة لائقالواحد منهم ومن خلال عائد عمله ان 
 في ويستةيع أن يسافر في الصيف الي أي مكان ,لديه سيارة وشقة و زوجة
 .العالم
 
حق ه اللاليمفاذا رغب في مواصلة التعليم فانه يستةيع أن يعمل ليدبر نفقات تع
يق لةراوفي نفس الوقت ينفق علي اسرته وهكذا لم يعد التعليم الجامعي هو 
 .9وحيد للصعود الاجتماعي لان هناك العمل في الصناعةال
 
 ريقةهذا الوضع يقلل التوترات ثم ان زيادة حجم الثروة في المجتمع عن 
عن  ة فضلاخاصالعامة منها وال ,الصناعة تتيح القدرة علي زيادة اعداد الجامعات
 .01مراكز الابحاا
 
جتمع ةلب يشعرون بالمرارة تجاه مس ,تحذير أخير ان هؤلاء الةلبة الممتازين
فتية لاء الهؤ منهم التفو  فلما أدوا ما عليهم تجاهلهم وهكذا ينفتح الباب أمام
 11لكي يخرجوا علي المجتمع بل لعلهم قد يرغبون في هدمه
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 51 # elcitrA    قاعدة صواريخ الشتائمعنوان المقال: 
 6002/8/2 التاريخ:  جمال الشاعرالكـــاتب: 
 stnemmoC nrettaP txeT P
 1
 
م ثوالوديون.. بيقرض الفلاح المصري قروضا ربوية (بالفوايظ) ويثقلوه كان المرابي الانجليزي 
أكثور  ئد الدينعندما يحين وقت السداد يتعثر الفلاح ولا يستةيع .. سنة وراء سنة تصبح فوا
يتحوول يون .. فمن الدين نفسه .. فيصادر المرابي الانجليزي أرض الفلاح الغلبوان سودادا للود
يتحسوور فل باليوميووة فووي أرضووه التووي فلووت ولووي الخواجووة .. الفوولاح موون مالووك ولووي أجيوور يعموو
رض تفقود الأيالمزاري علي نفسه وما فلت وليه من هوان .. وعندما يمور المرابوي الانجليوزي 
 يوا ول منوك هومعه ناظر العزبة .. كوان الفولاح يسوبه بالعربيوة ويرفوع يديوه ولوي السوماء ويقو
لفولاح احوظ غضوبة ان الخواجوة لا يفهوم ولا أنوه يلاظالم يا مفتري يا ابن كذا وكوذا وكوذا .. وكو
تمك .. ه أنوه يشووهياجه .. فيسأل ناظر العزبة .. ماذا يقول هوذا الرجول يوا خبيبوي .. فيقوول لو
تيمة هوذه الشو ماذا؟ ونه يشتمك .. يسكت الخواجة لبرهة ثم يفاجئ ناظر العزبة بسؤال .. هول
 وش مهوم يوا.. فيضحك الخواجة ويقوول .. موتضر بالزري؟ فيقول ناظر الزراعة لا يا خواجة 
  1..يظهرقا في غخبيبي ةالما لا تضر الزري .. ها ها ها .. ويمضي تاركا الفلاح الغلبان محت
دنوا .. تحتول بلانفس السيناريو تمارسه معنا وسرائيلل تصادر أرضنا وتقتل أةفالنا ونساءنا و
 ولا شئ أكثور ين خلفوها ليلا ونهارا.ونحن نتحول ولي كورس من الشتائم يلعن وسرائيل والذ
لموا بوي .. ةا.. الإسرائيليون يضحكون ويقولون مثل الخواجة الانجليزي .. موش مهم يا خبي
عات دوليوة .. كيف يمكن تحويل ةاقة الغضب ولي فلية .. ولي مراف 2الشتيمة لا تضر الزري ..
زيووة يوواه الغاقاةعووة شووعبية للمولووي مقاةعووة للبضووائع الأجنبيووة الإسوورائيلية والأمريكيووة .. م
 3وساندويتشات البرجر؟ "والجانك فود".
الزعمووواء  4.. قاعوودة صوووواريخ الشوووتائم والولولووة لووون تعيووود لبنووان ولا القووودس ولا العووورا 
. لسولبية .السياسيون لهم حساباتهم .. أما الشعوب فهي تسوتةيع أن تموارس حوق المقاوموة ا
بعوض الخبوراء  5عاء لنصور الله وأبةوال حوزب الله ..حق المقاةعة .. حق المظاهرة .. حق الد
موون م لا تفهالاسوتراتيجيين يقولوون لنوا .. مواذا تريودون هول تريودون الحورب؟ اسوكتوا .. أنوت
ن عربوي يةلوب نعلوم ذلوك .. ولكون لا أحود ولا موواة شيئا .. الجيوش العربية لن تفعل شيئا ..
. لوماسوي .الرفض .. شرف الجهواد الدب دخول الحروب والمعارك أصلا .. غاية أمانينا شرف
  6 .وفضح جرائم المذابح الإسرائيلية في قانا وغيرها
جيئوون را  .. يكل ليلة تأتيني الكوابيس المفزعة وأنا أري الشهداء في لبنان وفلسةين والعو
ق حوي حودائنحوي جماجم .. أو أية من رماد .. يجيئون نحوي حرائق أو سنبلة .. يجيئون ن
وكيف  ولون عذبة .. يجيئون لم يرسلوا فيهم أسئلة .. يجيئون أسأل .. العذاب .. يقأو بسمل
ون .. .. ويبكو التراب .. يقولون حلو .. وكيف الفرا  يقولون مر .. لأن الذي نشتهيه الووةن
 بيوار  ظولأبكي ويبكون أصرخ ويبكون ألتف حول الكفن يموتون أو يختفي ظلهم .. رفيف ال
. .ت مووتهم فا وبيروت سهم ولي دمعهم .. وبغداد متكئ للجوراح التوي خضوبلهم .. وأحزان يا
. هي .الصراخ  ولبنان مذبحة في العراء الموازي لأحزان بابل .. وريش البلابل .. تمز  مثل
اح ففويم الأرض بحر ونار وجراح .. تماسيح مشورعة كوالقبر .. وهيوك اسوتةعت امتةواء الريو
وي ذكر .. سن.. كأنما احترفنا حروب الهزيمة .. ولا شئ  تفسر عنف النسور؟ هلاك .. هلاك
 7رفي البنوك التي أشعلت زيتنا بأن رصيد الدفاتر زاد .. وأن رصيد الكرامة صف
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 61 # elcitrA     وانتصر الجميع في لبنانعنوان المقال: 
 6002/8/71التاريخ:   منصور أبو العزمالكـــاتب: 
 stnemmoC nrettaP txeT P
ور لبنان فور صدالجميع انتصر في  1للنصر ألف أب والهزيمة يتيمة! 1
ل وحزب بوقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان! وسرائي 1071القرار 
لتي انية الله والولايات المتحدة وويران وسوريال حتي الحكومة اللبنا
ولم  يليناعترفت بأنها لم تعرف بعملية حزب الله اختةاف جنديين وسرائ
رل شه ي أكثر منتكن ةرفا في المعارك بين حزب الله ووسرائيل علي مد
لذي اادعت أنها هي الأخري انتصرت علي الرغم من الدمار والتخريب 
  2قتيل وفلاف المصابين! 0011شهدته البلاد وأكثر من 
لدا مرت بدلتي والواقع أنني أعتبر أن الجميع انهزم في تلك الحرب الغبية ا
قدراته  فحزب الله خسر الكثير من 3جميلا يحبه ويحترمه العرب والعجم!
ع مورجالهل ويواجه مصيرا مجهولال وربما يدخل في مواجهة مسلحة 
 حكومةت الالجيش اللبناني تقود ولي حرب أهلية جديدة في لبنان وذا أصر
ر ان خسلبن. واللبنانية والقوي الإقليمية والدولية علي نزي سلاح الحزب
 أيضا نتيجة لما لحق به من دمار وخراب وقتلي وجرحي با لافل
د. لبلااومليارات من الدولارات خسائر موسم سياحي مهم ووعادة وعمار 
لي عخسارة حزب الله تمامال فهي لم تقض  ووسرائيل خسرب ربما مثل
سم لى حعحزب الله كما قالت و"تكشف" أن قدراتها العسكرية غير قادرة 
 يفليها عماد النزايل والأخةر أنها خيبت فمال الولايات المتحدة في الاعت
  تنفيذ بعض المهام العسكرية في المنةقة بالنيابة عنها!
انل ى لبنة علوخسرت الولايات المتحدة لأنها ساندت الاعتداءات الإسرائيلي
عن تخلي واشنةن عن لبنان  –كما قال اللبنانيون  –وكشفت 
 علي و"شعاراتها" بشأن دعم الحركة الديمقراةية في لبنانل وحرصها
بنان هو الفائز الوحيد في الحرب على ل 4أراضيه! لبنان وسيادته ووحدة
بشأن  فقد جاءت الحرب في وقت تواجه فيه ةهران حصارا دوليا 5ويرانل
لال وم خبرنامجها النووي وقرارا من مجلس الأمن بوقف تخصيب اليوراني
ي من خلال مقاتل –شهر وولا واجهت عقوبات دوليةل وقد بعثت برسالة 
ذا "تجرأت" واشنةن أو وسرائيل علي تنفيذ و مفادها أنه –حزب الله 
أ أسو عملية عسكرية ضد القدرات النووية لإيران فإنهما قد تواجهان
ات ولايوأخةر مما واجهته وسرائيل في جنوب لبنانل ومن المؤكد أن ال
د ضالمتحدة ووسرائيل سوف تفكران ألف مرة قبل شن عملية عسكرية 
نتصر في فهل عرفنا من الذي ا 6بقوةلويران بعد أن كانتا تهددان بذلك 
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 71 # elcitrA عنوان المقال: أوروبا (كأمريكا ووسرائيل) ليست بردا ولا سلاما علي لبنان! 
 6002/8/71التاريخ:              الكـــاتب: د. سعيد اللاوند 









ي فهي قزم سياسلست أدر  لماذا نصر علي أن نري في أوروبا ما ليس فيهال 
 الولاياتبموحده" وتربةها  خارجية سياسة"ولي اللحظةهذه  حتى(بامتياز) وتفتقر 
 ا فرنسان همالمتحدة ووسرائيل علاقة براجماتية من نوي وةيدل وتحتكر صوتها دولتا
ل هذه نغض الةرف عن ك بالأحدااا لكننا في كل مرة تشتعل منةقتن 00لمانياأو
ن حلول د وكأأوربال نةلب منها العون والمد ولي"الحقائق" ونتجه بأعيننا وقلوبنا 
ةوب الخ مشكلاتنال ورفاهية شعوبنا موجودة فقة لدي أهل القارة العجوزل مع أن
يخ اريكال فتأمر والنوائب التي تهةل علينا كالمةر تؤكد أن أوروبا لا تختلف كثيرا عن
هذا  تجعل مننية فثمنها فادحا)ل أما الثا أجدادنايحفل بمظالم استعمارية (دفع  الأولي
حادي رن الالاستعمارية في الق ومبراةوريتهاالتاريخ نبراسا تهتدي به وهي تبني 
 001والعشرين
 
ر ن ظهوعالأنباء وما اندهش له بحقل هو أن البعض يةرب وينتشي وذا ما ترددت 00
سوف  لاختلافاظنا منهم أن هذا  والأمريكيين الأوروبيين) بين ةفيفةاختلافات (ولو 
 2بلادنا بالنفع! علي -تماح -يةرح ثمارا ستعود
 
 وهي تعكس " ودمانا" في بلادنا 00 تخلو من مغالةةلا - لعمري –الرؤية ون هذه 
ن بق) وبيلساالسوفيتي (ا لأجواء الحرب الباردة التي كنا نتأرجح فيها بين الاتحاد
ي القةب الثان ل هرعنا (من فورنا) نحوالأولضايقنا القةب  فإذا 00الولايات المتحدة
 .نلتمس منه تةبيبا لجروحنا ومداواة لأروحنا
 
 من ه لايشب ونسينا أن مابين أوروبا وأمريكال وهما في خند  واحد علي كل حالل لا
يتي د السوفلاتحااللدودين الولايات المتحدة وا ما كان بين العدوين قريب ولا من بعيد
 . 3)الثنائية القةبية(فرنسا نظام 
 
  ز فوارتميي وكلنا يذكر أن أوروبا تكاد تتناهي في أمريكا بحيا يكون من الصعب 00
ن الحرب م - عبر جميع مراحله -الأوربي أو اختلافات بينهمال ولعل الموقف 
 أن التواةؤ بمعني 00الدائرة حاليا علي لبنان هو أكبر دليل علي ذلك الإسرائيلية
ي يضم ثلاا الذ الأمنفها هو مجلس  00لا تخةئه العين المجردة  الأمريكي الأوروبي
 نار بينقرار بوقف وةلا  ال وصدار) يعجز عن الخمسة(بين أعضائه  أوروبيةدول 
مجموعة  ضمن أوروبيةاك خمس دول ثم هن 00وسرائيل والمقاومة الوةنية اللبنانيه
 وعةالمجمه ثر في الضغة علي هذأالكبر ل ولم نلمس لها  الصناعية الثمانيةالدول 
 00سيافي رو أسبوعينعندما انعقدت قبل نحو  الإسرائيليةباتجاه وقف المجازر 
 
للقرار  الأولي اضنةالحفرنسا هي  -تحديداو -ن أوروباأ -شكل عابرب -تذكرنا ووذا
ش ا الجييشنه بادة التيوحرب الإ الإسرائيليةدوليا للعربدة  اوالذي يمثل غةاء 9551
ر أن أوروبا لم تذكرنا كل ذلكل أدركنا علي الفو وذاأقول   4..علي لبنان  الإسرائيلي
  5.كما نظن أو نتوهم العربيةردا وسلاما علي أوجاعنا ب -لن تكونو -تكن
 جيةتراتياس) من الأمنيقف الدولي (خصوصا اني يعلمان أن ميوعة المودالقاصي وال
وروبا أتها المحروقة التي تفرضها وسرائيل (فرضا) علي لبنان وفلسةين بارك الأرض
 – والحالة هذه -يكون الأرضريثما يتاح لإسرائيل أن تحقق ونجازا عسكريا علي 
  6..يستند وليها في أية تسويات تالية  ةمرجعي
 
كثيرا  ه أوروبال عبر مواقفهال لا يختلفتقدم الذيدعم أن ال - بوضوح –وهو ما يعني 
  7..نانتقدمه أمريكا للدولة العبرية في حربها الحالية ضد لب الذيعن الدعم 
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التي  مةالأزتتحدا اليوم عن مبادرة لحل  - خصوصا فرنسا - صحيح أن أوروبا ..
ي فور تفاقمت (في ضوء تردي الوضع الإنساني في لبنان)ل ويةالب شيراك بوقف
 ا لةت يع ظلننسي أن هذا التحرك جاء بعد أربعة أساب ألالإةلا  النارل لكن يجب 
لتواةؤ ؤكد ايتحصد فيها الأخضر واليابس في لبنان (وهو ما  الإسرائيلية العسكرية
 د رجال حزب اللهل)ل ناهيك عن أن صمووليهالأمريكي الذي أشرنا  –الأوروبي 
 حل لبحا عنجاه اهما اللذان حركا الأوضاي بات اللبنانيةواستبسال المقاومة الوةنية 
المن  ن قبلمستجابة) للتحدي اللبناني ولم يأت أي أن التحرك الأوروبي جاء (ا.. 
  8!والسلو 
 
أوروبا ف نالولكي تكون رؤيتنا أقرب للصوابل علينا أن نزيل الغشاوة من فو  عيون
ائما في ا تقبع ددنا وشعوبنال ولا أنهلأقرب جغرافيال وثقافيا ولي بلاا -دائما –وون كانت 
كون م بأن يتحل فضلا عن أنها..  ودلالات المعسكر الغربي بكل ما يعينه ذلك من معاني
ائة حذ سقوة ا منلها مقعد في (كابينة) العالم التي تحتكرها الولايات المتحدة لنفسه
  .. 9891نوفمبر  9برلين في 
 
كيةل الأمري ةالسياسعلي  - دائما وأبدا - ولقد أدركت بأن هذا لن يتحقق بالاعتراض
 لانعيش فعلا " -وهو ما يجعلنا نقرر بأننا  ..وونما يتحقق بالتواؤم والتنسيق معها
روبي ولي جديد تعكسه بوضوح حالة الميوعة في الموقف الأودأجواء وفا   -قولا" 
  9..من حرب وسرائيل ضد لبنان
 
يكي أمر ة(ثمن) لهذا الوفا ل فأدرجتل تحت ضغ والثابت أن أوروبا قدمت الكثير
سةيني الفل ل وعاقبت الشعبالإرهابيةوسرائيليل منظمة حماس ضمن قائمة المنظمات 
 من قبل كانتوعلي اختياره الديمقراةي بوقف المعونات و المساعدات الماليةل عنهل 
ةراف وعندما ةلبت أ00محكمة العدل الدولية العنصري وليرفضت قضية الحائة 
 ها بدفعضد وسرائيل يةالب قضائيةيرفع دعو  أن  الأوروبيمن البرلمان  ةعربي
ل وروبية)أوال الفلسةينية (الممولة أصلا بأم ةالتحتي ةتعويضات بسبب تدميره للبني
  01!!ةرفض البرلمان الأوروبي بحجة أنه ليس جهة عقابي
موقف قة الواقعة حدثت قبل سنوات تلخص حقي ولييجب أن الفت الانتباه  وللإنصاف
  من القضايا العربية: الأوروبي
 
رائيل وس ك)(رئيس الحكومة الفرنسية وقتذا فعندما زار الاشتراكي ليونيل جوسبان
يا اجت الدنه !بيةورهامنظمة  (والمقاومة الوةنية اللبنانية) وصرح أنه يعتبر حزب الله
 ..(بيرزيت) وماجتل وقذفه الةلبة الفلسةينيون بالةوب في جامعة
ماسية دبلوووقتها قيل أن الرئيس شيراك استدعي رئيس وزرائه ليلقنه درسا في ال
  11!!نما يبةوتعين أن يقول غير 
 
تتخذ مواقف  - وأوروبا بالتبعية - خةيرة وهي أن فرنسا ةهذه الواقعة لها دلال
مناهضة للعرب وقضاياهمل لكنها تخفيها وتكتفي أن تمةر العرب في بعض المناسبات 
حيال لبنانل فهي  – اليوم – وهو ذات الموقف الذي تعبر عنه فرنسا ..ا معسولاكلام
مع الولايات المتحدة ووسرائيل وتتخذ مواقف داعمة لهما في  النخاي) حتى( متواةئة
 ..المحافل الدوليةل لكن ذلك لا يمنعها من أن تذرف دمعة تعاةفا مع ضحايا قانا الثانية
 21
 
رب جاه حفي هذا الخلل الذي يتسم به الموقف الدولي تباختصار: أوروبا ضالعة 
د نحن نريسولةل فبتصريحاتها المع األا تةربنويجب  ..ضد لبنان  الإسرائيليةالإبادة 
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 81 # elcitrA   انتهاك للقوانين الدولية ..محاكمة صدام حسينعنوان المقال: 
 7002/1/9التاريخ:   د. محي الدين علي عشماويالكـــاتب: 
 stnemmoC nrettaP txeT P 
سين حدام ماتم في صباح عيد الاضحي المبارك من وعدام الرئيس العراقي السابق ص 1
 محاكمة راءاتالقانونية ويعد تنفيذا لحكم باةل صدر دون وجليس له سند من الشرعية 
لي عة وذلك دوليعادلة ودون استيفاء ضمانات الدفاي ومنتهكا لجميع قواعد القوانين ال
 1.يجاز التاليالإ
يس علية ولية فعرف الاحتلال الحربي بأنه حالة واقع ..قانون الاحتلال الحربي :ولاأ
ة التي لشرعياو الحكومات الصورية غير أيس لسلةات الاحتلال حالة قانونية وعليه فل
ام نتقالإ عمالأتعينها لممارسة سلةات السيادة علي مواةني الدولة المحتلة ان تمارس 
م علي عدالإقصي العقوبات بما فيها عقوبة اأعتقال والمحاكمة وتوقيع والقبض والإ
م سلةاته ا وليبل الاحتلال استنادو القادة السابقين عن جرائم ارتكبوها قأالرؤساء 
 2.الشرعية
صدار حكم نصت علي الشروة الواجب توافرها لإ ..9491 اتفاقيات جنيف لعام :ثانيا
وهي  لريينمدنيين أو عسك ,و محكومينأدام علي مواةني الدولة المحتلة قادة عالإ
عدام لإبة اوتوقيع عقوالشروة التي لم يتم مراعاتها في القبض علي صدام ومحاكمته 
 :عليه وهي
ضي لارااعدام مقررة بموجب القانون الذي كان ساريا في ـ أن تكون عقوبة الإ 1
 .المحتلة
ه ليس بأن ـ لايجوز وصدار حكم الاعدام ضد اي شخص ولا بعد توجيه نظر المحكمة 2
سلةة لتالي لايجوز لوبا .نه غير ملزم بواجب الولاء نحوهاوحتلال ومن رعايا دولة الإ
نت ولو كا صدرهاتو الإيعاز بالأحكام التي أحتلال التدخل في المحاكمة أو توجيهها لإا
ةات في ظاهرها صادرة عن سلةة قضائية معينة من قبل الحكومة الموالية لسل
 .حتلالالإ
ينه مكبة وتلعقوارجاء تنفيذ وـ حق المحكوم عليه بالإعدام في رفع التماس بالعفو أو  3
 .داء هذا الحقأمن 
ئي ت النهاالبا شهر من صدور الحكمأعدام قبل انقضاء ستة ـ عدم جواز تنفيذ حكم الإ 4
 .واستنفاد ةر  الةعن
لمحتلة ااضي رنه لايجوز القبض علي مواةني الأأكما نصت اتفاقية جنيف الرابعة علي 
 3.الاحتلالبل جل ذنوب ارتكبوها قأو محاكمتهم من أو التحقيق معهم أ
م حكاي الأوالتي نصت عل ..سري الحربأاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة  :ثالثا
تهم عاملمحتلال ومنها سري الحرب الذين يقعون في قبضة قوات الإأالخاصة بحماية 
صدار ووعة ونتقام والمحاكمة غير المشرعمال العقاب والإأنسانية وتحريم ومعاملة 
ماس والت ضدهم دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة ومنحهم حق الاستئنافحكام أ
 ام حسيني صدمريكية عند القبض علوهذا ما انتهكته قوات الاحتلال الأ .العفو عنهم
ي صفة التذه الهكونه القائد العام السابق للقوات العراقية وله  ,سير حربأباعتباره 
 4.تمنحه هذه الحماية
علي  والتي نصت ..ساسيةنسان وحرياته الأوروبية لحماية حقو  الإالاتفاقية الأ :رابعا
 :عدام هماقيدين مهمين بالنسبة لتوقيع عقوبة الإ
صة م المختلمحاكاحدي وعدام تصدره عدام لاتوقع ولا بناء علي حكم بالإن عقوبة الإوـ  1
 .ةبقا للقانون
 وأختصة مو غير أخري غير قضائية أن توقع من سلةة أن هذه العقوبة لايجوز وـ  2
 5.نسان في الحياةستثنائية وذلك حفاظا علي حق الإوو أغير شرعية 
ير غن محاكمة صدام حسين كانت محاكمة أمن العرض الموجز السابق يثبت لنا 
م عليه ل دامعشرعية لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة وأن توقيع عقوبة الإ
  6.شرعية اللابتوافر فيها الشروة التي تتةلبها القوانين الدولية وبالتالي اتصفت ي
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حتي امتأت سماء المنةقوة العربيوة  –أو كادت  –.. ما ون وضعت الحرب في لبنان أوزارها 
دولوة بتوأويلات (مون كول لوون وجونس) حوول حوزب اللهل فمون قائول ونوه خوارج علوي شورعية ال
صورا قق فيها نحومن قائل أنه ذراي لسوريا وويران وما الحرب التي ل امتلاكه للسلاح) لي(بد
  1لا ينكره سوي جاحدل ولا حرب بالوكالة قام بها راضيا مرضيا..
 شورة سووداءولوي (أبلسوة) هوذا الحوزب واعتبواره حتقودنوا  اثم تتولد عن هذين القوولين ظنونو
لتي الضارية اسيرا للحملة فه تمبرما) ولعل في هذا (الظن) وحد اينبغي القضاء عليها (قضاء
بنووان ليشووترك فيهووا القاصووي والووداني (فووي أوروبووا وأمريكووا ووسوورائيل وبعووض الأةووراف فووي 
جنووب  والمنةقة العربية) وتحرض علي نزي سلاح حوزب اللهل ووجبواره علوي الانسوحاب مون
  2الليةاني.
ة دة الدولوببسوة سوياالسوؤال ا ن: هول هوذه الحملوة ضود حوزب الله بريئوة (حقوا) لأنهوا تنوادي 
  3اللبنانية علي كامل التراب اللبنانيل أم أنها كلمات حق يراد بها باةل!.
أن ولوي  –بدايوة  –لاشك أن الإجابة الصحيحة علي هذا السؤال تقتضي منوا أن نلفوت الانتبواه 
يودة إن المزافوحزب الله هو جزء من النسيج السياسي والاجتماعي والةائفي اللبناني ومن ثم 
عقواب خصوصا وذا علمنا أنه تأسس بشكل وةني (مباشور وسوريع) فوي أ 4اليه لا موجب لهع
الاحوتلالل  ونوذر أرواح شوبابه ورجالوه لمقاوموة 2891الاجتيواح الإسورائيلي للبنوان فوي عوام 
زي ئف) عن نوحقق انتصارات مأت نفوس كل اللبنانيين بالعزة والفخر وعندما تحدثت (الةا
يليل ل الإسورائلبنان تم استثناء حوزب الله باعتبواره (مقاوموة ضود احوتلاسلاح الميليشيات في 
ت علووي وحثوو.وأقوورب الحكومووة اللبنانيووة (لاحقووا) مشووروعية هووذا العموول البةووولي والوةني..
  5تشجيعه ومساندته حتي يتحقق تحرير كامل التراب اللبناني.
لاح حوزب بإصورارهم علوي نوزي سووهنا تةل برأسها المغالةة الأولي التي يروج لها الوبعض 
نووب نواةق الجمالله بينما قوات الجيش الإسرائيلي المحتل ترتع في مزاري شبعا وتهدد بواقي 
  6..
علوي  يتناسوون أنوه لوم يونص صوراحة 1071وعنودما يسوتند هوؤلاء ولوي القورار الامموي رقوم 
فكووارا أنهووا مسووألة نووزي السوولاح وونمووا أوكوول ذلووك للحكومووة اللبنانيووة التووي ةرحووت أةووراف م
حوودا عوون تحديوودا وليوود جنووبلاة الووذي ت مرهونووة بجوولاء القوووات الإسوورائيلية أولا .. وأخووص
تنظوويم ومكانيووة ادموواج مقوواتلي حووزب الله فووي الجوويش اللبنوواني مووع الاعتووراف بخصوصوويته ك
  7هداها لكل اللبنانيين.أوبالانتصارات التي حققها و
لةرحهوا  لكنوه رأي أن الوقوت غيور مناسوب ومعلوم أن حوزب الله لوم يورفض مثول هوذه الأفكوار
  8ئولية.ا نل وةالب بمناقشتها داخل الحجرات المغلقة بدرجة كبيرة من التريا والمس
ةلاي والمعووروف أن الجوويش اللبنوواني (بتنظيمووه وتسووليحه الحووالي) لوويس بقووادر علووي الاضوو
جويش فوراد الدهم أبمسئولية الدفاي والرد علي العدوان الإسرائيلي المتكرر وقديما وصوف أحو
  9اللبناني بأنهم ليسوا أكثر من أمناء شرةة يقفون بجوار وشارات المرور!.
ل هوو أن .. وثموة مبورر فخور يودعم فكورة ورجواء نوزي سولاح حوزب الله (فوي المرحلوة ا نيوة)
س ة أو مجلوأحسون حالاتوه. فالأغلبيوة سوواء داخول الحكومو النظام السياسي اللبناني ليس فوي
لف عبية تختلي ةرفي نقيض مع رئاسة الدولة كما أن ثمة تيارات برلمانية وشالنواب تقف ع
يعقوب   علوي أنمع الةرفين معا. وبالتالي فالصحيح أن يتماسك النظام السياسوي اللبنواني أولا
ي رات التوذلك بخةوة تاليةل أي حديا عن حزب اللهل يلموز الوبعض ويغموز بشوأن فلاف الودولا
. .ألوووف دولار لكووول أسووورة)  21ين اللبنوووانيين فوووي الحووورب (يقووودمها كمسووواعدات للمتضووورر
ي و موا يغوذويتساءلون من أين جاءت في وشارة خبيثة ولي القول بأنها واردة من ةهران وه
مون علووي زفكورة المحوور الشويعي فووي المنةقوة. والموؤلم أن الأمووال تتودفق ليول نهوار ومنوذ 
ا لوي أمريكويليين مع شويمون بيريوز ووسرائيل وعندما سافرت وحدي زوجات الأسيرين الإسرائ
ا يكووا عنوودملتتلقووي الإعانووات بنفسووهال لووم نقوورأ تعليقووا أو نقوودا علووي ذلووك.. وكووأن يهووود أمر
هوي لبنوان ف يساعدون يهود وسرائيلل فهذا حلال ذلال أما شيعة ويران عندما يسواعدون شويعة
  01.المؤامرة الكبري!!
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ر فوي وةوا يبقي أن نذكر أن النظرة الموضوعية لحزب الله تفورض علينوا أن ننظور وليوه 9
باركوة وهوو يحظوي بم 11الخريةة الةائفية المعمول بهوا (بونص الدسوتور) فوي لبنوان ..
يوات يصوف عمل أن أحدا قبل اليووم لومكل الأةياف الداخلية والدوليةل والدليل علي ذلك 
مليووات عالمقاومووة التووي كووان يقوووم بهووا ضوود الاحووتلال الإسوورائيلي فووي الجنوووب بأنهووا 
ي رئويس ورهابية.. وكلنوا يوذكر أن الورئيس الفرنسوي جواك شويراك وجوه نقودا لاذعوا ولو
 حكومتووه فووي ذلووك الوقووت ليونيوول جوسووبان الووذي اعتبوور فووي تصووريحاته أن حووزب الله
سوبان ابية .. وقالت الصوحف الفرنسوية فوي ذلوك الوقوت أن شويراك لقون جومنظمة وره
  21درسا في الدبلوماسية..
ون ورهابيوة لوم تودرج حوزب الله ضومن قووائم المنظموات الإ ا.. والثاني أن أمريكوا ذاتهو
  31!ورهابا حاولت اليوم في وةار التعتيم وخلة الأورا  أن تعتبر نضالاته وتضحياته
الزهوو وموع انتصوارات حوزب اللهل بوالعزة  تون الشوعوب العربيوة شوعر.. كلموة أخيورة 
 ردقووهوو شوعور كواد ينمحوي مون الوذاكرة العربيوة منوذ سونوات وسونوات .. ولوو كوان 
عتبرتوه لشخص فخر أن يفعل ما فعله حسن نصر الله لأقبلت عليوه الشوعوب وأحبتوه وا
ظوور عوون عبيا بغووض النرجلهوا الأول.. ولا يهووم بعوود ذلووك أو قبوول ذلووك ون كووان رمووزا شوو
 ن نصور اللهأةائفته الدينية وهو ما يسقة المغالةوة الثالثوة والتوي يودعي فيهوا الوبعض 
 41يحارب بصفته الشيعية لصالح ويران.
والقوول أنوه  –كول لبنوان  –.. فالصوحيح أن أموين عوام حوزب الله جلوب النصور للبنوان 
ه بوين لوماي الذي تحقوق يعيش في جلباب سوري أو ويراني هو قول مردود عليه بالإج
  51.الشعوب العربية قاةبة..
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 د حوزب اللهضفي مقدمة ما أظهرته عملية الفرز و التجنيب التي صاحبت الحرب الاسرائيلية 
تبوور عينووه يعبهنوواك فريقووا  -النخووب السياسووية و الثقافيووة فووي الوودول العربيووةل أناللبنوواني بووين 
حاليووا شووانأ يخووص القوووميين والاسوولاميين فقووة لاغيوورل وذلووك لاسووباب  –مقاومووة اسوورائيل 
و أخةوواء ايديولوجيووةل ويحكووم هووذا الفريووق دائمووا علووي القوووميين والاسوولاميين بووأنهم موودمن
   1.يادة مقاومة ناجحةاستراتيجيةل وأنهم غير مؤهلين لق
بغووي يووديولوجياتل كمووا ينوي بووالحق فووي رفوض مووا يشوواء موون أينبغوي التسووليم لكوول صوواحب ر
ل والصوواب التسوليم للجميوع بوالحق فوي تقوويم اداء حسوابات ا خورينل والحكوم عليهوا بالخةوا
 لا يمكون بشرة التسليم لاصحاب الرؤ  الاخري بالحق فوي المناقشوة والمعارضوةل لكون الوذ 
 ولوجياتيوديهمهل أو تبريرهل بأ  مقياس فكر  أو عمليل هوو أن تتةوور كراهيوة الوبعض لإف
لويس رائيلل وسووسلامية السياسيةل ولي تمني هزيمة حوزب الله علوي يود القومية العربيةل والإ
ي ل والتبوورالاشووفا  عليووه موون هووذه الهزيمووة ل وولووي التموواس المعوواذير للمووذابح الاسوورائيلية
 علوي عمليوة وأخلاقوي للورد الاسورائيلي غيور المتكوافئ غةاء قانوني سياسيلالمجاني بتقديم 
لوي سورائيلي عفوي نفوي حقيقوة فشول العودوان الا تةولي حد الاسوتما اسر الجنديينل ثم اللجاجة
ي لصوفقة التوا"أ  حوزب الله" ل  لبنانل وذلك بالتركيز علي تنوازلات الةورف الاخور بالصوفقةل
ن لا علوي أمجلوس الامون ل رغوم الاجمواي الوذي يكواد يكوون كوام أدت الي وقف النارل أ  قرار
اقع الفعلي ي هذه الصفقه كانت ولا تزالل وستبقي بحكم الوالامريكية ف -التنازلات الاسرائيلية
جهووات نتووائج الموا -أكبوور بكثيوور موون تنووازلات حووزب اللهل بوول أن بعضووهم تغافوول متعموودا عوون
ي ارواح فوبوالتركيز هنوا علوي الخسوائر  الخاسور العسوكرية المحضوةل ليثبوت أن حوزب الله هوو
دد مون عو يية الوالمدنيينل وفي منشأت البنيه التحتيوه ل وعلوي تقودم القووات البريوة الاسورائيل
نظوور مد غير مأقري ومدن الجنوب اللبناني ل وتصوير هذا التقدم علي انه اعادة احتلال الي 
لي بعود عات الاوةلا  النار ل ووقائع السال وهو ما تكذبه وقائع الساعات الاخيرة قبل وقف ا
    2.القتال سريان اتفا  وقف
 ويكفي فقوة اضوةرار الورئيس الأمريكوي جوورج بووش تحوت ضوغة مون وزيورة خارجيتوه الوي
 تحودة الويالتنازل عن اشوتراة ارسوال قووات دوليوه تحوت الفصول السوابع مون ميثوا  الاموم الم
 لاو لشوئ ي يمر المشروي مون مجلوس الامون ل لالبنان الي جانب الشروة المتعسفهل وذلك لك
لنوار ل ون الاسورائيليين كوانوا احورص مون الجميوع علوي التوصول بسورعة الوي وقوف لاةولا  ا
ر ن اسووتمراأخيوورة رأت يووام الأولان وزارة الخارجيوة الامريكيووة فووي تقويمهووا للموقووف فووي الأ
ائلوة اتيجية هيوا وخبورة اسوترالخسائرالاسرائيلية الفادحةل في جنوب لبنان سيوفر دعموا معنو
وذلوك وفقوا  ية مواجهه حتمية مع ويران فوي المسوتقبللأيمكن ان تضر الامريكين أنفسهم في 
ةين سورا ووصول بعضوها الوي علمنوا عون ةريوق ناشو ةوربيوألتقوارير توداولتها عودة عواصوم 
ن أضوووافة فنيوووة ضووورورية هنوووا ل وهوووي وسياسووويين معارضوووين للحووورب فوووي المانيوووا ل موووع 
اروخ صوووالاسووـرائيليين والاموووريكيين اتفقوووواعلي أنهووم فوووي حاجوووة الوووي وقووت لتقوووويم أثووور ال
فضل السوبل الفنيوة للحود أ" المضاد للدبابات علي سلاح المدرعاتل ودارسة 28-الروسي"بي
  3.من فاعلية هذا الصاروخ
ئيل سورالإ ةيوة حوال لاداعوي للاسترسوال فوي احصواء الخسوائر الاسوتيراتيجية والتكنيكيوأعلوي 
ةور هوذه السولصلي ن السيا  الأوالولايات المتحدة في المواجهة الاخيرة في جنوب لبنانل لأ
ن أثبوات لالا وخر كموا يتضوح مون العنووانل ولوم يكون تعودادنا لتلوك الخسوائر فلي غرض ويتجه 
ضويه مموا يقت بعودأذهوب الوي  ةل والثقافيه العربيةالفريق الذ  نتحدا عنه من النخب السياسي
لووي وبات ي مووع القومووـيين والاسوولاميين فووأنزلق فووي كثووـير موون المناسووجيوودويولوف الأالخوولا
ل ةمارياستع ةانيمريكية من نزعات عدووالأ ةسـوأ ما في السياسـتين الاسـرائيليأالتةابق مع 
ي للولايوات ننوا لا نوؤمن بالعوداء المةلوق والموذهبأوموع  4عوذارقول الوتمس لهوم الأأو علوي الأ
 ةمنونزعوة الهيو ةلي العوداء المةلوق والموذهبي للعنصورية الصوهيونيوننا ندعو أالمتحدة ل ولا 
التقوودم وحووداا توووازن للقوووي يوودفع قوووي السوولام وعلووي الاقلوويمل ونووراهن علووي  ةسوورائيليالإ
 ةارية الةامحوهوذه النزعوة العنصورية الاسوتعم ةسوقاولي وسرائيل ووالديمقراةية الحقيقية في 
  5 .ةلي الهيمنو
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يين و سوورائيل شووأنا خاصووا بووالقومن تبقووي مقاومووة اأموون هنووا لا نفهووم لموواذا ينبغووي  5
 المسولحة بالضورورة هوي المقاوموةسلاميين علما بأن المقاوموة التوي نعنيهوا ليسوت الإ
  6؟!ةفق
داء يوة السووغلبفوي العوالم تودعم مقاوموة الأ علي سبيل المثال كانت كل القوي التقدمية
نظوامي  في جنوب أفريقيال ومن قبلهوا فوي روديسويا الجنوبيوه "زيمبوابوي حاليوا" ضود
علوي  صورن مقاومة هوذين النظوامين يجوب أن تقتأالحكم العنصريينل ولم نسمع وقتها 
اني البريةو السود دون غيرهم من البشرل ولم يكن برتدارند راسيل الفيلسوف ةفارقالأ
لحورب نسوانية الوذين وقفووا ضود جورائم ابةوال الإأو غيوره مون أالشوهير شويوعيا هوو 
يين أو في فيتنوامل وهول أصوبح نعووم تشومسوكيل وهارولود بنتور مون العوروب ةمريكيالأ
  7والتحرك لمقاومتها؟! ةسرائيليلإا سلاميين بإدانتهم للسياساتالإ
ة ضوود دانووة العنصوورية الصووهيونيون مقاومووة وإنسوواني التقوودمي فوووبهووذا المقيوواس الإ
 ونسواني قلويم هوي أيضوا واجوبسرائيلية علوي الإالإ ةالشعب الفلسةينيل وخةة الهيمن
 كوون هوذهن وذلوك قبول أن تيقليمووأخلاقيل فضلا عون ضورورته الحياتيوه لكول أبنواء الأ
  8.سلاموو أالمقاومة واجبا سياسيا واستراتيجيال حتي دون عروبة 
 siseht cificeps A .54  
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 12 # elcitrA    !؟..لماذا يدافعون عن الإخوانعنوان المقال: 
 7002/1/41 التاريخ:   أحمد موسيالكـــاتب: 
 stnemmoC nrettaP txeT P
 1
 
لتوي االمحظوورة تسوتةيع شوراء الأصووات ن الجماعوة أصود  أالسوبب الوحيود الوذي يجعلنوي 
وان مين للاخووالوذين تغيوروا وتبودلوا مون المهواج ,هو موا فراه دائموا مون الوبعض ,تدافع عنها
نهوارا م ليلا ووالتسبيح بحمده ,عبر تاريخهم وكشف زيفهم ونياتهم ولي أكثر المدافعين عنهم
مالووة عناصوورها واتهامووه بالعوالهجوووم علووي كوول موون لايتبنووي المواقووف ضوود هووذه الجماعووة و
 1.والخيانة وغيرهما من الصفات التي يضمها قاموس هؤلاء
 
بعينهوا  أفهم أن لدي بعض الزملاء الصحفيين مفردات يةلقونها بصوفة دائموة علوي مجموعوة
ر زيوف لمجورد أن هوؤلاء يكشوفون بوين الحوين وا خو ,من الصحفيين المعروفين دون غيورهم
ديهم ما ولايمسكون العصا من المنتصف بل ل ,الجماعة المحظورة وادعاءات وأهداف وخةة
يسوار يمين واليقولونه لمصلحة وةن نراه محل مزايدة من أمثال هؤلاء الذين يتقلبون علي ال
 ,اقودم جديودالمهم من يدفع أو يشتري كميات من تلك النوعية من الصحافة والتي أصبحت لات
للشوتائم  وتحولت في معظمها ولي منوابر ,وذاك دون سندبل تنهش في الأعراض وتهاجم هذا 
 2.لمن يتخذ موقفا من الجماعة المحظورة
 
س معهم أو أين هي مصادره سوي الذين يجل ,وأحد هؤلاء ولا أعرف متي كتب خبرا صحفيا
فوانبري  ,يهاجم هنا وهناك لمجورد فضوحنا للاخووان وخةةهوم داخليوا وخارجيوا ,علي المقاهي
ر الوذي سوا الشخص ليتهمنا بالعمالة لأمن تارة وللدولوة توارة أخوري وهوو نفوس السويا  هذا
وهوو  ,ةهوران عليه أحد الكتاب المعروف أصلا بعلاقاته الممتدة والمستديمة موع الملالوي فوي
خةوة موذن نحون أموام  ,جوزء مون منظوموة العمول والأبووا  التوي توروج للجماعوة المحظوورة
 لموا يحودال ممن يقترب من الاخوان وتشويه السمعة وبا الشائعات مثوعلامي يستهدف الني
صوحفيين علي مواقع الجماعة المحظورة والتي تنشر السموم ضد كبوار المسوئولين وبعوض ال
لعمول فوي اويكفوي أن لودينا موا يمكون قولوه لمون يوذهبون ولوي ورش  ,وهي أمور اعتدنا عليها
 3.المكافأة علي بةولاتهمهذه المنظمة وتلك ويأخذون الثمن أو قل 
 
وكمووا  ,رهملوون ترهبنووا سووهام وشووائعات الاخوووان أو الموووالين والمتعوواملين والمووروجين لأفكووا
د تحويول سنصومد ضود تيوار يريو ,صمدنا من قبل أمام هجوم جماعات الارهاب في التسوعينيات
لا  فعلوه كويعما ت أو حتي الصمت ,الاعلام في مصر ولي ساحة لتأييد تلك الجماعة المهزومة
ل كووتةووول أقوولام قلووة معروفووة فووي الوسووة الصووحفي بالانتهازيووة وقةووف الثموورات موون علووي 
 4 ..!الموائد
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 22 # elcitrA      في المسألة التعليمية عنوان المقال:
 7002/7/22التاريخ:    الكـــاتب: أمينة شفيق
 stnemmoC nrettaP txeT P
تحاد ي الافقوي ثاني اقتصاد أتملك  .المملكة المتحدة دولة صناعية رأسمالية كبيرة 1
ومع ذلك  .لعالمأكبر الدول الصناعية في ا ,عضو في نادي الثماني الكبار وهي .الأوروبي
 حتاجتيةرح رئيس وزرائها الجديد جوردون براون قضية التعليم في بلاده كقضية 
 1.تةويرالمواجهة من أجل ال
دارة وولي الذي قدم فيه سياسة حكومته التي ستت لفي خةابه ولي مندوبي حزب العمال
م لعشر ي الحكمر فالبلاد بعد استقالة توني بلير رئيس الوزراء العمالي السابق والذي است
يم في لتعلاأشار جوردون براون ولي قضايا داخلية وخارجية كثيرة منها قضية  لسنوات
قدم نا بالتفبرغم من علم .وهي من القضايا التي لفتت نظري في الخةاب .المتحدة المملكة
لوية في أو ضعهاالذي يحية بالعملية التعليمية في المملكة المتحدة فإن جوردون براون و
 2.برنامجه
ثم  ..حتساموال والإسكانجاء بعدها الصحة والتأمين الصحي والفقر  ,القضية رقم واحد
مفيد من ال راونبالخ وقبل مناقشة قضايا التعليم كما ةرحها جوردون ..لاقات الخارجيةالع
ةبقة من ال لدنيااوابن لقس في بلدة صغيرة ولعائلة تنتمي للشريحة  اسكتلنديأن نذكر أنه 
حية تعلم أي الفتعلم في مدارس الدولة وعندما أظهر نبوغا  .الوسةي في المملكة المتحدة
بعد  ,عشرة ادسةاللازم من مدرسيه حتي أنه أنهي دراسته الثانوية وهو في الس بالاهتمام
ف اء يعروزر وذن فهو رئيس .ذلك التحق بجامعة أدنبرة بناء علي منحة دراسية قدمت له
يقولون ونه  .يقيمة التعليم في الحراك السياسي والاجتماع ,ومن خبراته الشخصية ,جيدا
اضعة المتو نشأته وربما يعود ذلك ولي .الأوروبية الأناقةوة الموضة أو لايهتم كثيرا بخة
 .هذه
ا ركز ول مأركز جوردون براون  ,أن في خةابه لمندوبي حزب العمال البريةاني ,المهم
  3علي التعليم وةرحه كقضية تحتاج المواجهة والتحدي أولا لماذا؟
في  .عيالجام عليمقال ون المملكة المتحدة تأتي في المرتبة العالمية الخامسة في نسب الت
ت الي لجامعااريجي تأتي البلدان التي ترتفع فيها نسبة خ ,الرابعة وليالمراتب من الأولي 
جي بة خرين نسأما المملكة المتحدة فإ .الخمسين في المائة من عدد مواةنيها البالغين
تمام ة الاهلمتحدوبالتالي علي المملكة ا .الأربعين في المائة زلا تتجاومعات فيها الجا
ربعة ان الألبلدابالتعليم الجامعي بحيا تلحق نسبة حاملي الشهادات الجامعية فيها بنسب 
 .الأولي
كافؤ ت لتمث لاة ثم أضاف أن هذه النسبة من حاملي الشهادات الجامعية في المملكة المتحد
في حين  ,قيرةفرص المةلوب فنسبة عشرين في المائة منها تأتي من أبناء الةبقات الفال
أضاف  .ةقادرأن النسبة المتبقية وهي الثمانين في المائة فتأتي من صفوف الةبقات ال
في  ,دمالمتق لجيدجوردون أن هذه الموازين التعليمية لابد أن تتعدل بحيا يصبح التعليم ا
 4.متاحا للجميع بغض النظر عن الانتماء الاجتماعي ,كل مراحله
عليم الت ةه حسين عندما ةبق مبدأ مجانية .تذكرت المقولة الشهيرة التي أةلقها د
يام سبقت ق التي علي المرحلتين الابتدائية والثانوية في فخر الحكومات الوفدية 0591عام
 5.يم كالماء والهواءقال عميد الأدب العربي التعل .2591ثورة يوليو
 ثم كيف ةرح جوردون براون ةريقته ولي المواجهة والتحدي؟
 )etabed lanoitan(سووتةرح الحكومووة قضووية التعلوويم للمناقشووة الوةنيووة العامووة ,قووال
رس الموداء اويوون وأسواتذة الجامعوات ومودرليشارك فيها خبراء التعليم فوي الووزارة والترب
 .حكوموةس وأصوحاب الأعموال والداكومية التي تدير بعض المالخاصة والمنظمات غير الح
 لا يوة بحيوابكل مراحله للجميع بجوودة عال ,والهدف هو وضع سياسة تعليمية تتيح التعليم
ا لمرحلوة وونموا لابود أن يكوون خريجو )سونة 81سون( يتوقف الخريج عند المرحلة الإلزامية
نتاجيوة ملكوة المتحودة ولووي درجوة التنافسوية الإبحيوا يسوهم الجميوع فووي وصوول الم ,أعلوي
 6.الهدف هو الارتقاء بالتنافسية الإنتاجية للمملكة المتحدة .العالمية
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 stnemmoC nrettaP txeT P
 :قاةفي بلادنا أود التركيز علي مجموعة ن اما يحدمع  الأفكاربمقارنة هذه  9
ن لابد أن تكو ,لإنجاز تقدم وةني مهم يسعىأن السياسة التعليمية في أي مجتمع  ,أولا
ار لاستثمقيق الها أهدافها الأكثر تحديدا وهي تح ,سياسة مجتمعية ثابتة متفقا عليها
اسة عامة أي أن تكون سي 7.البشري ووعداد العقول التي ستبني مستقبل هذا المجتمع
 ت سيادةباستمرار لأفكار وسياسا علا تخضبحيا  ,أةراف المجتمعمتفقا عليها من 
الي ير التالوز ليأتي سيادة ,الوزير الذي ينتقص من عام دراسي من المرحلة الابتدائية
ولماذا  ,لأصوبليعيد السنة الملغاة دون أن يعلم المجتمع أي القرارين كان الأفضل وا
ثم  لمناهجاه مع ثم يتكرر الشيء نفس .تعديل الثانيجري التعديل الأول ثم لماذا جري ال
كما  ,ة الشعوبفالتعليم مجال استثماري حيوي في حيا 8,ولي فخره ..مع الثانوية العامة
 ن ةلبةمفراد يلقي أي تعديل فيه بتبعاته علي ملايين الأ ,أنه شريان شديد الحساسية
مع ملاحظة أن  ,علي سو  العمل ,مهم أيضاوهو  ,وتلاميذ وتربويين وأولياء أمور ثم
ا علي تائجهالتعديلات التي تدخل علي العملية التربوية تحتاج لسنوات حتي تةرح بن
ية ت للرؤعديلافما بالنا وذا خضعت الت .الساحة سواء كانت النتائج سلبية أو ويجابية
 9.توجهاتهمالشخصية لعدد من السادة الوزراء المتتاليين والمتباينين في 
ي ات جدوذم تعد لأن المناقشات التي تدور باستمرار حول مجانية التعليم في مصر  ,ثانيا
موضوعا  في العصر الحديا الحالي لم تعد مجانية التعليم 01.ومضمون أو حتي لزوم
ي ل القوقي بكيخص الاشتراكية أو الرأسمالية وونما بات حاجة مجتمعية ملحة تسعي للر
عها ا ورفالبشرية وتوسيع فرص الحراك العلمي والمعرفي لأكبر مجموعات البشر منه
اركة ع المشلمجتمسهم كل أفراد اولي مراحل القدرة التنافسية الإنتاجية بحيا يستةيع وي
 11.والمساهمة في صنع الحضارة الإنسانية المتسارعة الخةي
ونات كالبل ن تصبحلابد لهذه السياسة التعليمية الثابتة أن تراعي أن مخرجاتها ل ,ثالثا
ة فكري التي هي عقول وقدرات ,المتةايرة في الفضاء وونما ستتجه هذه المخرجات
و لنمو أحقق اولي العملية الإنتاجية التي ت ,ت ولمهارات علمية وتقنيةومبادئ لخبرا
لي يهات سنويا عوولا فماذا يعني أن ينفق المجتمع مليارات الجن 21.التنمية في المجتمع
  مع وسوللمجت مخرجاتها مع الاحتياجات العملية الإنتاجية بلا تستجيمؤسسات تعليمية 
 جية في ةرحالدعوة ولي مشاركة كل أةراف العملية الإنتاومن هنا تأتي  31.العمل به
 .رؤاها واحتياجها في العناصر التي تحتاجها من العملية التعليمية
 ,مصر فقر فيهة الفالعملية التعليمية هي المقدمة للتشغيل الكفء والإنتاجية سعيا لمواج
ورشة  ة فيالاقتصادي وهي الموضوعات الثلاثة التي ناقشها المركز المصري للدراسات
  41.وسوف نتعرض لها في المقال المقبل .عمل تفصيلية
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 32 # elcitrA    التةوير الحقيقي لكليات التربيةعنوان المقال: 
 7002/2/91 التاريخ: جامعة عين شمس) –سعيد وسماعيل علي (أستاذ أصول التربية  .دالكـــاتب: 
 stnemmoC nrettaP txeT P
 1
 
ويسوعي سوعيا  ,مصورمن أبرز المقولات التي يرددها كل مون يبصور جيودا معضولة التعلويم فوي 
ي الوداء الغوة ـ هوهو أن كليات التربية ـ بغيور موا مب ,جادا وجديدا ومخلصا لإقالته من عثراته
  1كيف؟ ,وهي الدواء لهذا التعليم
 ,نحواء مصورنهوا داء فأنهوا هوي التوي تعود المدرسوين الوذين ينتشورون بوا لاف فوي كول أوموا أ
ة افي الصوحون كوان وعودادهم سوويا معو ,ذكورها ووناثهوا ,بواديها وسواحلها ,ريفها وحضرها
فوي العقول والقلوب  ,عبور ملايوين التلاميوذ صوحة وعافيوة ,قووي الاركوان بوا فوي ربووي مصور
وسووء  التفكيور وون كان ـ لا قدر الله ـ الإعداد هشا مهتزا يشكل بوؤرا مون بوؤر خلول ,والجسم
 2!الملايين ما لا تحمد عقباهبا في هذه الأرجاء وعبر هذه  ,التكوين
فخور مون وفلربموا تجود وراءهوا سوببا مون هنوا  ,ولو استقرأت جيدا مشكلات التعلويم فوي مصور
فوتش عون  :لكون مزيودا مون التفكيور يمكون أن ينتهوي بوك ولوي تلوك المقولوة التوي تقوول ,هنواك
 موع يا عوادلاولوون ان قاضوفمثلموا يق ,حتي اننا نوردد مقولوة مموا يتصول بعوالم القضواء !المعلم
هج سوييء ن معلما كفئا مع منأ نقول نحن ,قانون سييء أفضل من قاض ظالم مع قانون جيد
 3!أفضل من معلم سييء مع منهج متقدم
و هون القمور موونحون مون أهول الوديار ـ كليوات التربيوة ـ أن الوجوه الثواني  ,ويؤسفنا أن نقول
 4.ولو جزئيا ,الاقرب ولي الظهور
هوو  ,يوةوبالتالي فإن الةريق الصحيح ولي مواجهة ما قد غر  من سوءات وصور خلول هيكل
سوتقيم ان تتضافر الجهود علي هوذه المؤسسوة التوي تنتشور فوي ةوول الوبلاد وعرضوها حتوي ت
 5.وتستوي ةريقا ,وتصح ممارسة ,سياسة
 ,التنبوؤ زعم قودرة علويصحيح ان القوم سعوا ولي صورة من صور التةوير لكننا ـ دون أن ن
لون تثمور ولون  ,نكواد نؤكود ان هوذه الجهوود هوي نقوش علوي مواء ,ودون ادعاء بمعرفوة الغيوب
ومون  ,وهو انها لم تشخص التشخيص الصحيح للمورض القوائم ,لسبب بسية ,تغني من جوي
   6!المريضي ثم فلابد من القول أن تذكرة العلاج التي تكلفت ملايين من الجنيهات لن تشف
وهوذا جيود مون  ,لقد تم ونفا  الكثير علوي تزويود الكليوات بوأجهزة ومعودات كانوت بحاجوة وليهوا
 ل؟ن يأكل بالفعألكن من قال ان تزويد الجائع ببعض ادوات المةبخ يضمن  ,غير شك
توزيوع  مون خولال حركوة وعوادة ,لقد انصب جل الاهتمام علي حوذف مقوررات أو تغييور اسوماء
ن أنسوتةيع  وفوي ذلوك بعوض تقودم لا ,بحيوا توم التوزيوع وفقوا لمراكوز القووة والنفووذ ,للكعكة
لحووم وصوورف النظوور عوون الخبووز وال ,ن المسووألة مسووألة توزيووع كعكووةألكوون موون قووال  ,ننكووره
  7!فاكهة؟والخضراوات وال
فكول مون تعلوم فوي  ,ليوهولابود مون الكشوف عون المنةوق الوذي تسوتند  ,وقبل أن نعرض لرؤيتنوا
سويا فوي ساأمصر ـ وفي غيرها ـ يدرس في مراحل التعليم الأولي بعوض مقوررات تعود مقوموا 
رهوا ثوم يولغوة أجنبيوة وغ ,والدراسات الاجتماعية ,والدين ,تكوين المواةن مثل اللغة العربية
ـ  ييم الجوامعوربموا فوي مرحلوة التعلو ,ـ ربما في مرحلوة متوأخرة مون التعلويم العوام يجد نفسه
ه فوي يودرس أحود أو بعوض هوذه المقوررات نفسوها دون أن يلحوظ تكورارا كبيورا بوين موا درسو
 8.البدايات وما يدرسه في مراحل تالية أعلي
ه ي اعتبوارحلة التعليم الأولي يضوع فوسبب رئيسي لهذا هو أن الذي يصمم مقررا لدارسي مر
 ,لرئيسويةفي المرحلة الأولوي ةبيعوة هوذه المرحلوة مون حيوا تعلوم اولويوات العلوم وخةوةوه ا
لقضوية او تتبواين حوول هوذه أدون دخول في جدل علمي حول بعض النظريات التي قد تختلف 
 .ختصواصهول الاأه وونما يحرص علي الوقوف عند حدود المتفق عليه واستقر تجاه ,أو تلك
صويين فهوي لا تهودف ولوي وعوداد اختصا ,يضوا وظيفوة هوذه المرحلوةأوهوو يضوع فوي اعتبواره 
عوين ه ينظور بوموا لا يقول عون هوذا وذاك أنو .ساسي هوو التثقيوف العواموعلماء وونما هدفها الأ
وي سوتيولوه وملي ةبيعة التلميذ نفسه من حيا المرحلوة العمريوة التوي يجتازهوا وموالاعتبار 
 9..بعاد التكوين الشخصي المنشودألي غير هذا وذاك من و ,قدراته العقلية
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الوب لقود نضوج الة ,فالأمر مختلف ولي حود كبيور ,ما في مرحلة التعليم الجامعيأوهكذا  01
وهوو فوي  ,بول ويغورم بالجودل ,وأصبح يوتفهم الاخوتلاف والتبواين ,واستوي علي عوده
  .المجال أو ذاك حد المتخصصين في هذاأكلية متخصصة يدرس فيها ليصبح 
وبوين  ,ميم العواها هنا يتبين لنا أن ثمة فرقا بين المادة كمقرر مدرسي تهدف ولي التعل
و أالموووادة كعلوووم يووودخل فوووي وعوووداد اختصاصوووي فوووي الزراعوووة أو العلووووم أو الهندسوووة 
 هوول الاختصوواص علوويأوموون هنووا فقوود عرفووت العلوووم التربويووة مووا اصووةلح 01.غيرهووا
ضووعات مون حيوا المو ,أي صياغة المقرر وهندسته وتكييفوه ,ةتسميته بتمهين الماد
م ذا الوتعلوالسويا  الوذي يوتم فيوه هو ,والهودف مون تعلمهوا ,ولوياتهواأوسولم  ,وترتيبهوا
ركوزي فوي هنوا نجويء ولوي الخلول الم 11.بحيا يتسق مع المهنة التوي يعود لهوا الموتعلم
ه ت وأوجوبيرا من صوور أخوري مون المشوكلاوالذي يفرز لنا كما ك ,بنية كليات التربية
ه لهوا لهوذمون حيوا اغفا ,والخةة التي غالبوا موا يصويبها الفشول ,والتصورات ,التنازي
 21.ساسيةأالقضية بصفة 
ف قسوواما متخصصووة فووي المقووررات التووي سوووأن كليووات التربيووة تضووم بووين جناحيهووا و
ة خ واللغومثول الفيزيواء والكيميواء والتواري ,يتخورج المعلموون لتدريسوها فوي المودارس
 +لتخصصاربع سنوات مواد أوهكذا وةلاب هذه الكليات يدرسون لمدة  ...الإنجليزية
 .بعض المقررات في العلوم النفسية والتربوية
مي الاكوادي ن يتسواووا فوي الإعودادأب التربية لا يسوتةيعون والنتيجة الواضحة أن ةلا
لوودي  هنووا تبوورز العقوودة .مووع كليووات التخصووص المماثلووة مثوول كليووات العلوووم وا داب
وصوف حيوا يوؤرقهم للغايوة هوذا الوذي ي ,ساتذة هذه التخصصواتأالكثيرين خاصة من 
ات دة سواعلعباد هو زياويصبح منتهي المراد من رب ا ,بالنقص في الإعداد الاكاديمي
يووة دراسووة مقووررات هووذا الإعووداد ويكووون ذلووك بالضوورورة علووي حسوواب العلوووم التربو
 31.والنفسية
لعلووم اوهول مهموة كليوات التربيوة هوي نفسوها مهموة كليوات  :حودا لا يسوأل نفسوهألكن 
 :أولا ,اون السعي الحثيا فوي هوذا الاتجواه سوعي محكووم عليوه بالفشول مقودم وا داب؟
حتوي فوي حالوة الزيوادة  –لأن الخةة الدراسية العامة محكومة بسقف معين لن يسمح 
يوات لأن مهموة كل :وثانيوا ,مكن أن يصول ولوي مثيلوه فوي ا داب والعلووميولا بعدد لا  –
ين الأولووي تعوود متخصصوو :العلوووم وا داب تختلووف كثيوورا عوون مهمووة كليووات التربيووة
 ,ن يتووابعوا فخوور مووا توصوول وليووه التخصووصأروض كوواديميين وعلموواء وبوواحثين مفووأو
 و مناسوبيحصولون مون المعرفوة المتخصصوة موا هو ,والثانية تعد معلمين للتعليم العوام
 41.وملائم لةلاب ابتدائي ووعدادي وثانوي
 م لةولابهنا نكون بحاجة ولي أن نغير من ةريقوة تفكيرنوا ونسوعي الوي تمهوين موا يقود
تخصووص بحيووا تتناسوب مووع مهمووة الوظيفوة التووي سوووف التربيوة موون مقووررات فووي ال
ر حوا وتةوويبلا وهي التودريس بوالتعليم العوام لا فوي مراكوز أيتخرج الةالب ليقوم بها 
وشوأن مثول  ,كبري ومعامل متقدموة تختبور فيهوا نظريوات جديودة واكتشوافات مسوتحدثة
صوة لا تخصتصوميم والتخةوية لمقوررات ماللوي التفكيور فوي كيفيوة وعوادة وهوذا يودفعنا 
لانقولاب ون هذا هو ا ,تكون مماثلة بالضرورة لما يتم تقديمه في كليات ا داب والعلوم
ألا  :أن نتسواءل وولا فإن لنا 51,الحقيقي الذي يحتاجه التفكير في تةوير كليات التربية
فوي  ثيلاتهوايشكل الوضع القائم ازدواجا غير مبرر بوين كليوات ا داب والعلووم وبوين م
ن زه فتكووولوم لا نعةوي العويش لخبوا :يات التربية؟ ويحوق للمورء بالفعول أن يتسواءلكل
  61كليات العلوم وا داب هي المسئولة عن الإعداد الأكاديمي؟
ن فنسوعي ولوي تمهوي ,وننوا نرنوو بأبصوارنا ولوي ةريوق مبواين تماموا للمعهوود والموألوف
لتربيوة ا – موثلا – ميته بقسوملي ما يمكون تسووقسامها أالمقررات التخصصية وتتحول 
نواهج فوي الم بودمج بعوض الدراسوات التربويوة ,ولوخ ...والتربية الاجتماعية ,الفيزيائية
 71 بعد تمهينه بالمعني الذي أسلفنا ,وةر  التدريس مع التخصص
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 42 # elcitrA    جبهات الصراي الجديدة في العالم العربي عنوان المقال:
 7002/1/42التاريخ:      عاةف الغمريالكـــاتب: 





كثر والتي ظهرت ا ,العرب نظرية تحويل الصراعاتتةبق في السنوات الاخيرة مع 
ة مصلحكبنقل أولوية حل شامل للنزاي العربي الاسرائيلي  ,في عهد حكومة بوش
ولي فخر  ,نتونأمن قومي للولايات المتحدة كما كان عليه الحال أيام بوش الأب وكلي
ي أول ة فول العربيمنذ أبلغت حكومة بوش الد ,وولي بند معةل ,قائمة الأولويات
ا في الشر  أن الأولوية عندها للعرا  في سياسته ,1002 شهور توليها السلةة عام
 .1احداوون كان وراء مشروي غزو العرا  مجموعة دوافع وليس دافعا و ,الأوسة
 
ليه فإنها خرجت ع ,وحتي لا تثير العالم العربي بكشف اتجاه تعةيل الحل الفلسةيني
 ,نيلفلسةيانزاي بمعني أنها ستتفرغ لحل مشكلة ال ,القدس تمر أولا ببغدادبمقولة ون 
 .بعد أن تنتهي من حرب العرا 
 
مل عهذه النظرية خرجت من قلب برامج المحافظون الجدد المسجلة في أورا  
 وسةووبحار في عواصف الشر  الأ ),6991( منها أورا  استراتيجية ,متعددة
لال الاحت وتدعم استمرار ,والتي ترفض الحل الفلسةيني ,وغيرها الكثير ),0002(
 )1991مدريد( مرجعيات الأرض مقابل السلام وعدم قبولها ,الاسرائيلي
 جراءاتووقبلت عدم فرض أي  ,والتي اعترفت بالشريك الفلسةيني ),3991(وأوسلو
 .2ق التفاوضوأن يتم الحل النهائي عن ةري ,من جانب واحد
 
 ,ائيلاسر بديلة عن جبهة الصراي مع ,واستمرارا لنفس نظرية ويجاد جبهة ملتهبة
 ,يرهاوتجذب أنظار العرب ولي جبهات مواجهة ساخنة غ ,من شأنها تعةيل الحل
 جهة معلموالجأت الولايات المتحدة أخيرا ولي تكثيف تحركاتها والترويج لفكرة ا
أنها ريين بلعسكواعتراف مسئوليها السياسيين وا ,عثرها في العرا وذلك بعد ت ,ايران
 3.لا تكسب الحرب هناك
 
فهي مشاكل  ,وبصرف النظر عن وجود مشاكل وخلافات بين دول عربية وايران
 نةلقموخلافات يفترض أنها تدخل في وةار وجود استراتيجية تتعامل معها من 
لكن العمل  .لق توازنا مع أي ةموحات ايرانيةبما يحمي مصالح العرب ويخ ,عربي
ي لقومعلي فتح جبهة ساخنة مع ايران قد لا يتفق مع أولويات مصالح الأمن ا
خلف ودفعه ولي ال ,والتي لا يتماشي معها تبريد النزاي العربي الاسرائيلي ,للعرب
 ,سلامال ليةوحيا مازال النزاي مع اسرائيل ولي أن تكتمل عم ,وراء جبهة بديلة
 .4أولوية أمن قومي
 
ل فهل يمكن للدول العربية أن تتعامل من زاوية مصالحها مع سياسة تحوي
من الأ وأولويات مصالح ,وتفصل ما بين أولويات الولايات المتحدة ,الصراعات
 5!لأن التةابق بين هذه الأولويات غير ممكن عمليا؟ ,القومي العربي
 
 لدولوهذا حق وواجب ا ,بدون استراتيجية أمن قومي عربية ون ذلك لن يتحقق
 قي فيتتلا لأنها تتواجد في حدود جغرافية ,العربية تجاه شعوبها وتجاه ا خرين
أو دولية  ,كيامحيةها استراتيجيات دول أخري سواء وقليمية مثل ايران واسرائيل وتر
ا رض انهيفت ا داخل المنةقة التيوكل منها تدير استراتيجيته ,كالولايات المتحدة
 6المجال الحيوي للدول العربية
 
 ,ربيال العالمجيتيح لهؤلاء ا خرين الانفراد ب ,لكن انعدام الاستراتيجية العربية
علي  لبيةوهو ما يعود بآثاره الس ,وادارة صراعاتها في وةار حدوده الإقليمية
 .7المصالح العربية
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فعل ي الهبينما الاستراتيجية  ,ون الوجود الاستراتيجي العربي في حالة سكون
وحشد الإمكانيات  ,وهي حالة من حصر الفرص والتحديات ,والحركة والديناميكية
ات ووضعها في وةار خةة لها مسار ,واحتوائها في مشروي وهدف ,والةاقات
ون مشروي وأكثر ما نخشاه أن يك .8وبتنسيق وتكامل ,قصيرة وةويلة الأجل وخةة
روا قد قر اجونوالذي كان عسكريون في البنت ,قليمي الشامل بعد العرا التغيير الإ
 ,والصومال ,وليبيا ,والسودان ,وتضم لبنان ,أنه يستهدف سبع دول تبدأ بالعرا 
الذي  لاركوهو ما سجله الجنرال ويسلي ك ل يجري تنفيذه,مازا ,وايران ,وسوريا
نقلا عن  ',كسب الحرب 'في كتابه ,5002كان مرشحا في انتخابات الرئاسة عام
نة ت لجخاصة بعد أن رفض الرئيس بوش توصيا ,عسكريين كبار في وزارة الدفاي
ع موار من وجراء حورفض ما أوصت به  ,هاميلتون بشأن حل مشكلة العرا  -بيكر
املا لا شحكذلك رفض توصيتها بحل النزاي العربي ـ الاسرائيلي  ,ايران وسوريا
 .9 لعرابما فيها مأز  حرب ا ,علي أساس مركزيته في كل مشاكل الشر  الأوسة
 
 ة التيمتحدوكانت حرب اسرائيل عليه بدعم من الولايات ال ,لقد أخذ لبنان دوره
عد ولا ب ذلك ولم توافق علي ,تأييد المةالب بوقف اةلا  النار عارضت في البداية
يوما من  43وبعد فشل اسرائيل في تنفيذ أهدافها علي مدي ,تدمير شامل في لبنان
 الهجمات المتصلة.
 
فإن  ,ي ايرانووذا كان الدور قد جاء عل ,01وبعد لبنان دخلت الصومال هذه الدائرة
ينبغي أن تضع خةا فاصلا بين ما يخص  ,واعيةأي استراتيجية عربية 
لعربي اي اوبين كون النز ,الاستراتيجية الأمريكية وأولويات مصالحها الوةنية
لوية ات الأوهي القضية ذ ,والقضية الفلسةينية باعتبارها جوهر النزاي ,الاسرائيلي
 للعرب.
 
ها ليمكن أن تجد  ,رائيلوحتي مع اس ,لعرب مع ايران أو غيرهااون أي مشاكل 
اية بينما العرب في موقف قوة وقدرة علي حم ,وسائل قومية للتعامل معها
ا تلكوفي حالة ما وذا ام ,وهم في وضع توازن مع ةموحات ا خرين ,مصالحهم
م قبل اجبهفهذا ليس حقهم فقة بل هو و ,استراتيجية أمن قومي مثلهم مثل غيرهم
 .11ذلك
 
د وجو فإنه صار ضرورة ,ن ذلك له أهميته القصوي للعرب في أي ظروفووذا كا
 وفي الولايات ,بعد أن تكرر القول علي ألسنة ساسة ومفكرين وقيادات في الغرب
ياسات الس أن العالم العربي قد تحول ولي محل تركيز ,المتحدة علي وجه الخصوص
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 الووذي وضووع حوودا ,رحبوت الوودوائر السياسووية والشووعبية محليووا وعالميووا باتفووا  مكووة المكرمووة
لقيوادة  ,ونجوح فووي الاتفوا  علوي تشوكيل حكوموة وحودة وةنيوة ,للاقتتوال الوداخلي الفلسوةيني
ليهوا ة متفوق عوفق فليات مقاوم ,النضال الفلسةيني للوصول ولي الأهداف النهائية المشتركة
 1.بين مختلف التيارات
تعمار لها الاسوفهذا الاقتتال أحيا مقولة ون العرب غير قادرين علوي حكوم أنفسوهم التوي اسوتعم
مثول عوبء الرجول  2مرارا تبريرا لاحتلال أراضوينا وسويةرته علوي ثرواتنوا بمقوولات متنوعوة
 قد أعلنوتالأبيض في نشر الحضارة وسياسة ملء الفراغ وتفو  الحضارة الغربية وغيرها و
لي عسةينيين السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية صراحة شكها في قدرة الفل
 3!في حال تكونت لهم دولة ,حكم أنفسهم
ة مل فوي قمواقع بنجاح وينتظر نجاح أعمق وأشوويتابع العرب تنفيذ اتفا  مكة علي أرض الو
عربيوة ـ وفوض النزاعووات ال ,الريواض الشووهر المقبول لإعووادة الوروح للعموول العربووي المشووترك
د علوي والبحوا عون القواسوم المشوتركة وسواحات الاتفوا  لبنواء موقوف عربوي موحو ,العربيوة
ة عورض لهجموون الأموة تت أساسها لمواجهوة التحوديات الداخليوة والخارجيوة فمون نافلوة القوول
ص وضعف بنيووي سياسوي واقتصوادي داخلوي وقود أثبتوت التجربوة أن الخولا ,شرسة خارجية
لوم وت فشولها الفردي لكل دولة بالمقولة الفاسدة التي تبحا عن مصلحة كول دولوة أولا قود ثبو
ومي لقولأمون ااتجلب ولا التراجع وتهديد الوحدة الداخلية وعدم القدرة علوي مواجهوة تحوديات 
 4.لكل منها
ب فعلووي الزعموواء العوورب العموول بقوووة فووي اتجوواه تعوواون عربووي مشووترك مهمووا تكوون الصووعا
 هوا جعجعوةوالمشكلات وتجاوز المقولات المحبةوة التوي تقلول مون شوأن هوذه اللقواءات وتعتبر
د هودفها تشوتيت العورب ووفشوال أي مشوروي عربوي موحو ,وتلوك مقوولات فاسودة 5دون ةحين
 .المفهوم العربي للسلام علي مختلف القوي الإقليمية والدولية متماسك يفرض
علوي  أفكارهوا وتحول أحيانا ولي أيديولوجيا صلبة جامدة تسوقة ,ملف المقولات الفاسدة متخم
هميوة الواقع لتشويهه وتزييفه للبحوا عون ذرائوع خداعوة لخةوف الشوعوب بتصووير أخةوار و
 ول جبورانقوة لمصولحة قووي جبوارة لا يصوح فيهوا ولا لتبرير حروب استباقية لها أجندة مخفيو
 خليل جبران 
 والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا به ويستضحك الأموات لو نظروا
 فالسجن والموت للجانين ون صغروا
 والمجد والفخر والإثراء ون كبروا
 وقاتل الجسم مقتول بفعلته
 6وقاتل الروح لا يدري به البشر
ذه ؤكود زيوف هوفوالنظر فيوه ي ,كما يقول ابن خلدون ظاهره خبر وباةنه نظورووذا كان التاريخ 
ان كوسورائيلي المقولات وأنها تبةن من التضليل أكثر من الحقيقوة فةووال الصوراي العربوي الإ
أخيورا لفرنسوي والعرب هم الضحايا للاعتداءات الإسرائيلية ويدعمها الاستعمار البريةواني وا
ء صور لإعفوار المزدوجوة هوي المقولوة الحقيقيوة فوي التواريخ المعاالأمريكوي وأصوبحت المعوايي
 ,ل نفسوهاوسرائيل مون كول الاسوتحقاقات الدوليوة ويعتورف بوذلك المؤرخوون الجودد فوي وسورائي
ه م وترفضوالذين يؤكدون أن العورب منوذ بدايوة الصوراي هوم مون كوانوا يمودون أيواديهم بالسولا
 7.وسرائيل
مازالوووت اتهاموووا جووواهزا يسووولة علوووي كووول مووون يفضوووح المخةةوووات أيضوووا نوووـظرية الموووؤامرة 
زوه غورا  بعود فمواذا يمكون أن نسومي موا يجوري للعو ,الاستعمارية التفكيكية للكيانات العربيوة
  8!بادعاءات باةلة مزيفة بحجة محاربة الإرهاب؟
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 دحض ذلوكيوأما مقولة صعوبة نشر الديمقراةيوة فوي العوالم العربوي والإسولام فوالواقع  8
كوورة لتقوودم عوودد كبيوور موون الوودول العربيووة والإسوولامية علووي ةريووق الديمقراةيووة فف
ف واحود   والهدالديمقراةية ليست ثقافة لكنها فلية للحكم لتحقيق العدالة وتتعدد الةر
ة م لوه عودفة الإسلامية في تيار محدد أو مشوروي محودد فالإسولاومن الظلم حصر الثقا
ثيثة فوي حوعلي الزعماء العرب التقدم بايجابية بخةي  9تةبيقات ومشاريع وتفسيرات
ه د وتقصويةريق الديمقراةية تأمينا لهم ولشعوبهم مون القووي التوي تسوتخدم الاسوتبدا
 01.بسهولة حسب مصالحها
 الواقوع بية لتحويل الجعجعة ولي فعول ملمووس علوي أرضوعندما توافرت الإرادة العر
 ,3791نجحووا فوي ذلوك بجودارة فقهوروا الجويش الوذي لا يقهور فوي حورب أكتووبر عوام
 ي لبنوانوأنتجت مقاومة غير مسبوقة ف ,واستردت الشعوب وعيها الكياني والتاريخي
 11.وأجهضت مقولة أن المقاومة ورهاب ,والعرا 
واذكورهم  ,ملا يلتفتووا ولوي الاتهاموات الجواهزة التوي تنوال مون عوزيمتهفعلوي الزعمواء أ
فوي اجتمواي بجوامع  6291بةرفة رواها المؤرخ الراحل نيكولا زيادة ونه في عكا عوام 
 نوري فوي الجزار لمجموعة من المثقفين قال توفيق جدي الخةيب ردا علي مقولوة أننوا
ي عجعنوا فوي قوريش كوان ةحيننوا فوالعرب جعجعوة بودون ةحوين ونهوم ينسوون عنودما ج
  21 .الأندلس
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قبول  نوت عليهوافي أن تعود القضية الفلسوةينية ولوي الحالوة التوي كا ,كما يشك الكثيرون ,أشك
اشووة حتووى لووو كانووت هووذه الحالووة السووابقة علووي تلووك الدرجووة موون الهش 7002أحووداا يونيووو 
قوود يقووال أن  1.لقوود بووات للقضووية الفلسووةينية ا ن جسوودان بقيووادتين وبسوولاحين ,والتصوواري
 .هووذا صووحيح .مثلووين فووي الضووفة ثووم القةووايالأرض الفلسووةينية كانووت جسوودين منفصوولين م
وون تعوددت هويوات  ,ولوو ظاهريوة ,تحوت قيوادة واحودة 7002قبل أحداا يونيو  ,ولكنهما كانا
 ,الوة ا نولكون اختلفوت الح 2. الأسلحة المنتشرة علوي السواحة الضويقة المحتلوة والمحاصورة
 3.هشاشة وأكثر ضعفا من السابقأكثر  ,لأنها أصبحت بانقسامها العبثي الدموي
ةينية عوون دولتووين وحووداهما فلسوو ,أو يتحوودا العووالم ,كنووا نتحوودا 7002قبوول أحووداا يونيووو 
شووروعين أمووا ا ن فووالواقع يشوواهد كيووانين فلسووةينيين ضووعيفين أو م .والأخوور  وسوورائيلية
ة مسولحة سورائيليدولوة و لدولتين تتبادل قيادتاهما الاتهامات العدائية ثوم كيوان ثالوا ممثول فوي
 4.نوويا
ل رص الراحولقد غاب العقل عن القادة الفلسةينيين وحلت محله لغة السولاح الأعموي الوذي حو
ي الأرض ياسر عرفات علي التنبيه وليه وعلي تجنب صراعه الداخلي ةوال فتورة وجووده علو
باشوورة منتيجووة  وربمووا كانووت هووذه الوفوواة الغامضووة .الفلسووةينية ولووي لحظووة وفاتووه الغامضووة
أنهوم لا  وا جميعوالقد غاب العقل القيادي الفلسةيني الحالي ـ عندما تناس .لتمسكه بموقفه هذا
دولوة ـ مجورد مشوروي ل ,يزالون يعيشون في وةار حركة تحرر وةنية تمتلك مشوروعا لدولوة
متها فوي مقود ,أن تحويل هوذا المشوروي ولوي دولوة حقيقيوة يحتواج ولوي تووافر شوروة أساسوية
قرارهوا  وحودة هوذه الحركوة ثوم تحقيوق أكبور قودر ممكون مون اسوتقلاليتها السياسوية ثوم توحود
   5.العسكري
 :أود أن أسجل مجموعة ملاحظات 7002وفي وةار أحداا يونيو 
ورات يودا التةوجمنها أنه من الواضح أن الغالبية من القيوادات الفلسوةينية الحاليوة لوم تودرس 
فرادهوا ولوي أولي أن دخل البعض مون  8491مرت بها القضية الفلسةينية منذ التاريخية التي 
ادة د مون القولقد مرت هذه القضية بتةورات صاغ تفاعلاتها العدي ,الأرض الفلسةينية كسلةة
في  ي وتقدمهوبغض النظر عن التباين الرسمي العرب .العرب الفلسةينيين وغير الفلسةينيين
ة ر الرسوميولكن استةاعت القيادات العربيوة الرسومية وغيو ,يان أخريأحيان وتراجعه في أح
عها ن ولوي وضوبعلاقاتها وحواراتها السياسية تحويل هذه الحالة الفلسوةينية مون قضوية لاجئوي
سويني مون فوي بدايوة العقود الخم .الةبيعي كقضية شعب يسعى ولي تحرير أرضه وبنواء دولتوه
ي قشتها علالاس وزير الخارجية الأمريكية يصمم علي مناكان جون فوستر د ,القرن الماضي
 .ينا اللاجئوأنها مجرد مشكلة لاجئين لا تحتاج ولا ولي زيادة ميزانية ومخصصات وكالوة غوو
أيون هوذا الشوعب  :وحتي جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية كانت توجه سؤالها الشوهير
امول مون ار العربوي والنضوال المسوتميت لجيول كالفلسةيني الوذي تتحودثون عنوه؟ وموع الإصور
حركوة  قيوادات هوذا الشوعب توم الاعتوراف بوجوود شوعب فلسوةيني يملوك قيوادة سياسوية ويقوود
ت ولم تشوارك القيوادا .تحرر وينظم انتفاضات سياسية ويناضل من أجل ونشاء وةن قومي له
لأنهوا لوم تكون  ,لسوةينيالحاليوة فوي صوياغة هوذا الاعتوراف ولا فوي تصوميم العلوم الووةني الف
لقود  .موارهولكنهوا فرةوت فوي نتائجوه وث ,موجودة في الأصل كأفراد أو كتنظيمات أو كحركوات
أحوداا  ثوم حركوة حمواس بعود ,أسست حركة فتح في بداية العقد الستيني مون القورن الماضوي
 ,يوةد العربجهووفوي حوين أن ال .الانتفاضوة الأولوي فوي نهايوة العقود الثموانيني مون ذات القورن
فرةووت القيووادة  6.خاصووة المصوورية بوودأت مووع بدايووة العقوود الخمسوويني موون القوورن العشوورين
 ,لعربيوةالمبوادرة االفلسةينية الحالية في كل هذه الجهود التي بذلها العرب ا خرون بما فيها 
 .ينسوةينيلفلاوهي الجهود التي سال من أجلها العر  والدم العربيان من الفلسوةينيين وغيور 
 7.خةيئة كبري لا تغتفر ,بإرادتها ,وبذلك ارتكبت
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لقةوواي فووي اومنهووا أن هووذه القيووادات الفلسووةينية لووم تقوودر انعكوواس صووراعها الووداخلي 
ردن والضفة علوي جمووي الفلسوةينيين فوي المخيموات فوي كول مون لبنوان وسووريا والأ
ر فوي أكبو وهي أقةار عربية مضيفة ويتركز فيها أكبر عدد مون اللاجئوين الفلسوةينيين
هوذه  كموا أنهوا لوم تقودر رد فعول أةوراف منظماتهوا وفروعهوا فوي ,عودد مون المخيموات
اي يو الصورفالخوف كول الخووف مون انتقوال سوينار .لثلااالمواقع المتناثرة في الدول ا
أزموة ولي حيوا يعويش الفلسوةينيون فوي الجووار العربوي خاصوة فوي لبنوان الوذي يمور ب
اي كمووا أنهووا لووم تقوودر موقووف حكومووات هووذه الوودول فووي حالووة انتقووال الصوور .سياسووية
متشوابك  سوةينيفوالواقع الفل 8.واندلاعه بين المجموعات السياسية في هذه المخيموات
لي صارعة عالعلاقات والخةوة ويحتاج دائما ولي رؤية سياسية من هذه القيادات المت
جوود الأرض الفلسووةينية تتعوودي وتتجوواوز مواقووع أقوودامها لتمتوود وتصوول ولووي حيووا تو
ن ب والووذيالمصووالح الحياتيووة اليوميووة لملايووين الفلسووةينيين المشووكلين لأغلبيووة الشووع
قول عهم العاموة فوي المهجور وليسووا فوي حاجوة ولوي قلايعوانون فوي الأصول مون أوضوا
ميوة ات اليوفإذا كانت وحد  مسئوليات السلةة الفلسةينية هي تسيير الاحتياجو .جديدة
ي فمقيمين لسكان القةاي والضفة فإن عليها مسئوليات أكبر وأعمق تجاه مواةنيها ال
لتحريور ابأوضواي منظموة وهي مسئولية أخةر لأنها كانت دائموا رهنوا  .هذه المخيمات
 9.ثم بعلاقات السلةة الفلسةينية مع حكومات هذه الدول
 نتخاباتفعندما جرت الا .وهو موجه ولي قيادات وأعضاء حركة حماس تحديدا ,ومنها
لقووي اتابعتهوا كول  ,تحوت وشوراف دولوي 6002التشوريعية الفلسوةينية فوي بدايوة عوام 
رادة عكسوت و وحيتها علوي أنهوا انتخابوات نزيهوة نظيفوة العربية المنادية بالديمقراةية
 المنواخ الشعب الفلسةيني في الضفة والقةاي في منةقة عربية تتو  ولوي المزيود مون
واتجهوت هوذه  .الديمقراةي العام وولي حريات ليبرالية وولي صوناديق انتخابوات شوفافة
لسولةة أسواس أنهوا ا القوي العربية ولي كل مون السولةة التوي كانوت تنتموي لفوتح علوي
كموا اتجهوت  .وحيتهوا ,التي أشرفت وصممت علي ودارة العملية الانتخابية بكل شفافية
ورتوي ولوي حمواس علوي أنهوا التيوار السياسوي الوذي سويتولى السولةة لفتورة موا بوين د
ية لتكوون لفلسوةينوكنا فملين أن تونجح التجربوة الانتخابيوة ا .الانتخابات لتنتظر النتائج
لنتوائج التفقودنا الأمول ولتقودم أسووأ  7002لكون جواءت أحوداا يونيوو  .ذجوا عربيوانمو
بثوي عفالنتيجة كانت فوي صوراي دمووي  01.لأفضل انتخابات جرت في المشر  العربي
 تصرفت فيه حركة حماس وعناصرها بأسلوب وحشي يتماثول موع أسولوب ةالبوان فوي
لوي لرصاص عاوار العالية أحياء ووةلا  ئهم من الأداأو ولق ةوعدام البشر دون محاكم
 اقع شوبكةالمستشفيات ثم تخوين وتكفير البشر علنا وعلي الأثير علي مو الجرحى في
موقوع  اةيوة فويفباتت القووي السياسوية العربيوة المناديوة بالديمقر .المعلومات العالمية
 .سويةالسيا بهواضعيف أمام سلةاتها المحلية لا تستةيع فيوه التقودم بمواقعهوا أو بمةال
 11.وبات وحراجها سهلا يسيرا
كون ة لا يمفالانتهاكوات الإنسوانية التوي حودثت فوي غوزة وونوزال علوم الدولوة الفلسوةيني
مت لةة أقحستسميتها بالتجاوزات وونما تندرج في قاموس الخةايا التي لا تغتفر لأي 
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Results of the Study: 
 
    Art.  Pattern         Thesis  Article 
      #            Placement Title 
1. Prob. – sol – conc.   (i)  لاجؤم يبرعلا قحلاب فارتعلاا  
2. Prob. – sol – conc.   (i)  ئدرلا نمزلل ةدوعلا 
3. Prob. – sol – conc.   (i)  نوبئاغ مأ نورضاح لبقتسملاو برعلا 
4. Prob. – sol – conc.   (i)  روفراد تادعاسم قرسي نم 
5. Prob. – sol – conc.   (i)  يصقلأا نع عفادي نم 
6. Prob. – sol – conc.   (i)  ريوطتلاو ةيرصملا ةعماجلا 
7. Prob. – sol – conc.   (i)  اهرود انردهأ له ةيعماجلا انتاناحتما 
8. Sit. – Prob. – sol/conc.  (m)  ريطخلا بلاقنلاا 
9. Prob. – sol/conc.   (f)  لاتقلا تاحاس نع اديعب ليئارسا ةهجاوم  
10. Prob. – sol/conc.   (i)  نيتورلاو ثاحبلأا 
11. Sit. – prob. – sol. – conc.  (i)  ميلعتلا ةيناجمو ةغدغدلا  
12. Sit. – prob. – sol. – conc.  (i)  يزاوملاو زيمملا 
13. Sit. – prob. – sol – conc.  (i)  جاتنلااو يلاعلا ميلعتلا 
14. Sit. – prob. – sol. – conc.  (i)  ميلعتلل ليدب عينصتلا 
15. Sit. – prob. – sol. – conc.  (f)  مئاتشلا خيراوص ةدعاق 
16. Prob. – conc.    (i)  نانبل يف عيمجلا رصتناو 
17. Prob. – conc.    (i)  نانبل يلع املاس لاو ادرب تسيل اكيرمأك ابوروأ 
18. Prob. – conc.    (i)  ةيلودلا نيناوقلل كاهتنا نيسح مادص ةمكاحم 
19. Prob. – conc.    (i)   تاريربتو تاطلاغم الله بزح حلاس عزن 
20. Prob. – conc.    (f)  ملاسإ لاو ةبورع لاب ليئارسا ةمواقم 
21. Prob. - conc.     (f)  ؟ناوخلإا نع نوعفادي اذامل 
22. Sit. – prob. – conc.   (i)  ةيميلعتلا ةلأسملا يف 
23. Prob. – sol – prob. – sol – conc. (i)  ةيبرتلا تايلكل يقيقحلا ريوطتلا 
24. Prob. – sol. – prob. – sol.- conc.  (i)  يبرعلا ملاعلا يف ةديدجلا عارصلا تاهبج 
25. Sit. – prob. – sol – prob. – sol- conc (i)  ةدسافلا تلاوقملا نم ةيبرعلا ةدارلإا ريرحت 
26. Prob. – sol – prob. - conc.  (i)   ينيطسلفلا نطولا  وينوي ثادحأ دعب2007  
 
Pattern  Pattern     Percentage 
#  
1.   Prob. – Sol – Conc.    (7) = 27 % + 5 (sit) = 46% 
2.   Prob. – Conc.     (6) = 23 % + 1 (sit) = 27% 
3.   Sit – Prob. – Sol –Conc.   (5) = 19.23% 
4.   Prob. – Sol – Prob. – Sol – Conc.  (2) = 7.7 % 
5.   Sit – Prob. – Sol – Prob. – Sol – Conc. (1) = 3.8 % 
6.   Sit – Prob. – Conc.    (1) = 3.8 % 
7.   Prob. – Sol / Conc.    (2) = 7.7 % 
8.   Prob. – Sol – Prob. – Conc.   (1) = 3.8% 
 
Thesis Placement: 

































Topic Argument construction 
within the Problem slot 
Solution Conclusion 
1 Pol. * Posteriori Advice/Recommendation Quotation & a wish 
Analogy 
2 Pol. Polarization Call for confrontation  Reiteration of thesis and 
recommendation for change 
3 Pol. Polarization Recommendation  Recommendation & R.Q. *  
4 Pol. Explication Recommendation A plea 
5 Pol. Explication Suggestions and 
recommendations  
R.Q.  
6 Edu.* Misconception Recommendation A plea 
7 Edu. Q – A*  Q – A  Evaluation of solution  
Explication 
8 Edu. Priori Suggestion  It is the solution 
Posteriori 
9 Pol. Q – MA*  Advice It is the solution 
10 Edu Explication Implicit solutions Recommendation with proverb 
11 Edu. Explication R.Q. Reiteration of thesis, 
recommendation Counter- Op. * 
Q – A 
12 Edu. Explication Recommendation A warning  
13 Edu. Explication Recommendation Recommendation 
14 Edu.  Posteriori Suggestions A warning 
15 Pol. Analogy Suggestions Lyrical lines 
Counter-Op. 
16 Pol. Paradox ---------------------- R.Q. 
Explication 
17 Pol Explication ------------------- Restatement of the general thesis 
Counter-Op. 
18 Pol. Explication ------------------------ Restatement of the general thesis 
19 
 
Pol. Counter-Op. --------------------- A general comment 
Q – A 
20 Pol. Counter-Op. Implicit solutions The general thesis 
21 Pol. Explication -------------------------- The general thesis 
22 Edu. Polarization Implicit solution Recommendation  
23 Edu. Explication Suggestions A wish 
24 Pol. Explication Suggestions Recommendation 
Q – A  
25 Pol. Misconception Recommendation Reiteration of solution 
26 Pol. Posteriori Recommendation  Reiteration of thesis 
Counter-Op. 
*  Pol. = Political,  Edu.= Educational  
Q – A = Question-Answer, Q-MA = Question- Multiple answer  
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Background Data/ Information 









1 # 3 # 6 & 7 # 10   
2 # 5  # 4, 7, 9 # 2  
3 # 9 # 7 # 4 & 12   
4 # 7    # 9 
5 # 3,     # 2, 4 
7     # 2, 5 
8     # 1 
9 # 2     
10     # 7, 8 
11    # 1, 4, 5  
12 # 1     
13     # 1, 3 
14    # 6  
16   # 2   
17 # 4, 8, 10, 11   # 4  
19 # 7, 10, 12  # 1 # 5 # 13 
20 # 2, 3, 7    # 1 
21     # 1 
22 #1 # 2, 3, 4, 5, 6    
23     # 6, 8, 13 
24 # 3, 9, 10  # 1 # 2  
25   # 1, 4 # 11 # 7 
26 # 10, 11  # 4, 10, 11 # 6 # 8 
 
It seems that background data/information argument form has the largest percentage among 











Where they appeared in every article 
Sit. Problem Solution Conclusion 
3    Chunk # 13: Asserts 
the importance of 
the issue 
5  # 1: General thesis  # 7: reiterates 
general thesis 
8  # 4, 9: asserts the problem   
10  # 3   
11   # 11  
15  # 3   
16    # 7: restatement of 
the thesis 
20  # 6, 7: asserts specific thesis   
23  # 7: asserts his viewpoint  # 16: to support 
his suggestion 
 
24  # 5: seeking a solution   
25  # 8: asserts her view   
 
The rhetorical questions appear in about 42 % of the articles in different slots except the 
situation slot. 
 




Statistical / Documentary Data 
Where they appeared in every article 
Situation Problem Solution  Conclusion 
4  # 2, 3, 7    
7  # 3   
8 # 1    
18  # 2, 3, 4, 5   
 
The statistical/documentary data are used in about 15 % of the articles, and they appear mainly 












Where they appeared in every article 
Situation Problem Solution Conclusion 
4  # 4   
7  # 4, 6   
9  # 1, 4   
11  # 8   
15   # 5  
19  # 3   
23  # 14   
26  # 6   
 
The hypothetical questions appear in the articles with a percentage of about 31%. They are 
evident mainly in the problem slot. 
 
 




Quotations/ Proverbs/ Common Sayings 
Chunks where they appeared in every article 
Situation Problem Solution Conclusion 
8  # 7: quotation   
10    # 12: proverb 
23  # 3: common saying   
25  # 6: poetic lines 
# 7: quotation 
 # 12: quotation 
 
The quotations/proverbs/common sayings appear in about 15 % of the articles. They appear 
only in the problem and conclusion slots. 
 




Simile / Metaphor 
Chunks where they appeared in every article 
Situation Problem Solution Conclusion 
14 # 1: incident    
15 #1: fable   # 7: lyrical lines 
16 # 1: idiom    
23  # 2,3,4& 6   
25   # 5: simile  
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